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الملخص
ذدفت الدراسة إلى استقصاا موقف المشرع اإلماراتي تجاه حع األفراد في التقاضي
وتحديدا الطعن في األحكام ،ونطاق تبني أسلوب الطعن المباشر ،والتعرف على موقف محاكم
النق

في دولة اإلمارات.
إ أن قانون أنشاا المحكمة االتحادية العليا قد حصر أسلوب الطعن المباشر في السلطات

العامة وحدذا (دون األفراد) ،إال أن المحكمة من خالل األحكام التي أصدرتها قد اتبعت أسلوبا
معينا في تفسير معنى الطعن المباشر ،ترتب عليه اعتبار أغلبية الطعون المقدمة من األفراد بميابة
طعون مباشرة بغير الطريع ال ت نص عليه القانون مما يجعلها غير مقبولة.
وتستعر

الدراسة قضاا المحكمة المستقر في ذ ا المجال ،لتجد أن المحكمة تعتبر

الطعن مباشرا إ ا ما تضمنته صحيفة الدعوى الموضوعية ،أو إ ا قدم الطعن مباشرة إلى المحكمة
أو لجنة فحص الطعون ،كما يعتبر الطعن مباشرا إ ا قدم من أحد الخصوم في الدعوى
الموضوعية قبل الدخول في موضوع الدعوى .وال شك أن المحكمة االتحادية العليا بدولة
اإلمارات قد ضيقت كييرا في مفهوم الطعن المباشر.
وقد سعت الدراسة إلى تسليط الضوا على ما نصت عليه المادة ( )050من قانون
اإلجرااات المدنية االتحادت في عدم جواز الطعن في األحكام التي تصدر أيناا سير الدعوى وال
تنتهي بها الخصومة إال بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها و لك فيما عدا األحكام الوقتية
والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى واألحكام القابلة للتنفي الجبرت واألحكام الصادرة بعدم
االختصاص وك لك األحكام الصادرة باالختصاص إ ا لم يكن للمحكمة والية الحكم في الدعوى.
فاألحكام التي منص القانون الطعن فيها فور صدورذا ال تقبل الطعن المباشر بالنق

ولو

كانت تتضمن بالفعل مخالفة في القانون أو صادرة على خالف حكم سابع ،وذ ه القاعدة متعلقة

vii

بالنظام العام ،بحي

يجب على المحكمة أن تقضي من تلقاا نفسها بعدم جواز الطعن المباشر .وال

يكفي أن يكون الحكم موضوعيا حتى يقبل الطعن المباشر وإنما يجب أن يكون قابال للتنفي الجبرت
بحسب طبيعته وبحكم القانون ،ومن يم فهن األحكام الموضوعية الصادرة برف

بع

الطلبات أو

الصادرة بتكييف عقد أو تقرير بدل طبيعة عمل ،ال تقبل الطعن المباشر ،وال يطعن فيها إال مص
الطعن في الحكم المنهي للخصومة ،والحكم ال ت ينهي كل الخصومة أمام المحكمة يقبل الطعن
المباشر ولو لم يكن قابال للتنفي الجبرت ،أما الحكم ال ت ينهي الخصومة فهنه يقبل الطعن المباشر
ولو لم يكن قابال للتنفي الجبرت.
كلمات البحث الرئيسية :الحكم القضائي ،الحكم المنهي للخصومة ،الحكم غير منهي
للخصومة ،الطعن المباشر ،طرق الطعن العادية ،طرق الطعن غير العادية ،قوة األمر المقضي،
حجية األمر المقضي ،المحكمة االتحادية العليا.
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العنوان والملخص باللغة اإلنجليزية
Direct Appeal of Judicial Judgments
Abstract
The study aimed to investigate the position of the Emirati legislature on the
right of individuals to litigation, in particular the appeal of judgments, and to identify
the position of the courts of cassation in the United Arab Emirates. The court
considers the appeal to be direct if it is included in the case sheet, or if the appeal is
lodged directly with the court, The appeal is also considered to be direct if a litigant
is presented in the proceedings before entering into the merits of the case. There is no
doubt that the Federal Supreme Court of the United Arab Emirates has narrowed
down the concept of direct appeal.
The study sought to shed light on article 151 of the Federal Code of Civil
Procedure in the absence the admissibility of judgements rendered during the course
of the proceedings, which are not terminated by the litigant, can be appealed only
after the judgement has been handed down to the entire litigant, The provisions
against which the law is precluded during its promulgation do not accept the direct
appeal of the cassation method. Even if they contain a contravention of the law or
have been issued contrary to a previous provision.

Keywords: Judicial ruling, Direct Appeal, Normal appeal methods, Federal Supreme
Court.
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المقدمة
لقاد اساتقر فاي وجادان البشارية أن للعدالاة قيماة عظيماة فبهاا تساتقيم الحيااة وتناتظم
أمورذاا فالعادل ميازان الحيااة ،باه أرسال هللا الرسال وأنازل الكتاب ،ومان أجلاه ر
شارع اإلساالم
ووضاص الانظم التاي بهاا إحقااق للعادل ومسااواة باين النااس ،فكاان مان حاع كال شاخص اللجاوا
إلاى القضااا للحصاول علاى حقاه بصاورة إنساانية تبعاد عان الفوضاوية واقتضااا الحاع باالقوة
بين األفراد ومن ذنا ،جاات فكرة الدعوى التي ذي الوسيلة القتضاا الحع.
وإ ا كاناات الاادعوى ذااي وساايلة الفاارد فااي الوصااول إلااى حقااه ،فااهن الحكاام ذااو غايتااه،
كاون األحكاام تعتبار ذاي النهاياة الطبيعياة إلجارااات التقاضاي والخصاومة وإن صادور حكام
فاي موضاوع الادعوى ينتهاي باه النازاع ذاو ماراد كال طارف مان أطاراف الادعوى ،ولكان قاد
يساابع الحكاام فااي موضااوع الاادعوى صاادور أحكااام وقاارارات متعااددة أيناااا النظاار فااي
الادعوى ،إمااا بقصاد تنظاايم إجارااات سااير الادعوى ،أو يكااون متعلقاا بااهجرااات اإليباات،
وغيرذاا بقصاد الوصااول إلااى الحكاام المنهااي للخصااومة ،وذا ه األحكااام والقاارارات يطلااع
عليهاا اصاطالحا :األحكاام والقارارات الصااادرة قبال الفصاال فاي موضاوع الادعوى ،وتشاامل
األحكااام التمهيدي اة والتحضاايرية والقاارارات الوقتيااة والمسااتعجلة واألحكااام القطعيااة التااي
تفصل في مسنلة متفرعة سواا تعلقت ذ ه المسنلة بالقانون أو الوقائص.
وقاااد جااااات ذااا ه الدراساااة لتستقصاااي موقاااف المشااارع اإلمااااراتي تجااااه حاااع األفاااراد
فااي التقاضاااي وتحديااادا الطعاان فاااي األحكاااام ،وذاال يمكااان تبناااي أساالوب الطعااان المباشااار أم ال ،
وماااا موقاااف محااااكم الااانق

فاااي دولاااة اإلماااارات .وتباااين الدراساااة أن قاااانون إنشااااا المحكماااة

االتحاديااااة العليااااا قااااد حصاااار أساااالوب الطعاااان المباشاااار فااااي الساااالطات العامااااة وحاااادذا (دون
األفااااراد) ،إال أن المحكمااااة ماااان خااااالل األحكااااام التااااي أصاااادرتها قااااد اتبعاااات أساااالوبا معينااااا فااااي
تفسااير معنااى الطعاان المباشاار ،ترتااب عليااه اعتبااار أغلبيااة الطعااون المقدمااة ماان األفااراد بميابااة

2

طعااون مباشاارة بغياار الطريااع الاا ت نااص عليااه القااانون ممااا يجعلهااا غياار مقبولااة .وتسااتعر
الدراساااة قضااااا المحكماااة المساااتقر فاااي ذااا ا المجاااال ،لتجاااد أن المحكماااة تعتبااار الطعااان مباشااارا
إ ا مااااا تضاااامنته صااااحيفة الاااادعوى الموضااااوعية ،أو إ ا قاااادم الطعاااان مباشاااارة إلااااى المحكمااااة أو
لجناااة فحاااص الطعاااون ،كماااا يعتبااار الطعااان مباشااارا إ ا قااادم مااان أحاااد الخصاااوم فاااي الااادعوى
الموضااااوعية قباااال الاااادخول فااااي موضااااوع الاااادعوى .وال شااااك أن المحكمااااة االتحاديااااة العليااااا
بدولة اإلمارات قد ضيقت كييرا من مفهوم الطعن المباشر.
ومن ذنا يمكن طرح التسا الت التالية:
 .0ما األحكام الصادرة قبل الفصل بالدعوى
 .8ذل يجوز للقاضي الرجوع عنها
 .2ما مدى تنييرذا على الحكم في موضوع الدعوى
 .2وذال جمياص ذا ه األحكاام تقبال الطعان المباشار فيهاا أم أنهاا ال تقبال الطعان إال ماص
الحكم الصادر في موضوع الدعوى
 .5وذال يتوجاب علاى القاضاي التقياد باألحكاام التاي يصادرذا قبال الفصال بالادعوى
وفي نتيجتها عند إصداره للحكم المنهي للخصومة
 .6ماا طارق الطعان فاي ذا ه األحكاام وذال يمكان الطعان فيهاا بجمياص طارق الطعان
أم أنه ال يجوز الطعن فيها إال بطرق معينة دون أخرى
وتظهاار مشااكلة الدراسااة فاااي أن الحكاام حتااى لاااو كااان ابتاادائيا يكاااون حجااة علااى الكافاااة
فيماااا فصااال فياااه مااان حقاااوق ،وال يجاااوز للخصاااوم أن يجاااددوا النااازاع نفساااه الااا ت حسااامه الحكااام
عااان طرياااع رفاااص دعاااوى جديااادة مبتااادأه ،وال يجاااوز لااانفس القاضاااي الااا ت أصااادر ذااا ا الحكااام أن
يصااادر حكماااا خااار فاااي ات النااازاع ،وحكماااة حجياااة األمااار المقضاااي التاااي يتمتاااص بهاااا الحكااام
وتتمياال فااي ضاارورة حساام الناازاع ووضااص حااد تنتهااي عنااده الخصااومة ،فمااا دام قااد صاادر فااي
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الناازاع حكاام قضااائي قطعااي :فهنااه يجااوز حجيااة األماار المقضااي فااي منطوقااه ،و لااك حتااى نقااف
بالتقاضاااي عناااد حاااد معقاااول ،فاااال يتكااارر النااازاع مااارة أخااارى دون أن يحسااام ،كماااا تتميااال ميااازة
حجياااة األمااار المقضاااي أيضاااا فاااي الحيلولاااة دون التنااااق

فاااي األحكاااام ،إ ا ماااا دام الحكااام قاااد

صااادر باااين نفاااس الخصاااوم ،وفاااي ات المحااال ولااا ات السااابب فاااهن التقاضاااي مااارة أخااارى برفاااص
دعاااوى جديااادة بااا ات النااازاع قاااد يااا دت إلاااى حكااام إن اتفاااع ماااص الحكااام األول فاااال حاجاااة لناااا باااه،
وإن خالفااه حااد تناااق

بااين الحكمااين ،ممااا يشااكك فااي النظااام القضااائي ككاال وياا ذب بهيبتااه

ويفقده اليقة.
وتتعلااااع حجيااااة األماااار المقضااااي بالنظااااام العااااام إ تقضااااي بهااااا المحكمااااة ماااان تلقاااااا
نفساااها( )1عماااال علاااى اساااتقرار الحقاااوق ألصاااحابها ومنعاااا لتضاااارب األحكاااام ورعاياااة لحسااان
ساااير العدالاااة ،واتقااااا لتنبياااد المنازعاااات ،وضااامانا لالساااتقرار االقتصاااادت واالجتمااااعي ،وذاااي
غايات تتصل اتصاال وييقا بالنظام العام.
ولكاااان رغاااام أن القااااانون افتاااار

صااااحة مطلقااااة فااااي الحكاااام القضااااائي ومنحااااه حجيااااة

األمااار المقضاااي كماااا أوضاااحنا أنفاااا ،فاااهن القضااااة يظلاااون بشااارا غيااار معصاااومين مااان الخطااان،
فالحجياااة تقاااوم علاااى افتااارا
في ذ ا االفترا

نظااارت أحياناااا مااا داه أن الحكااام عناااوان للحقيقاااة ،وال يخفاااي ماااا

من خطورة وتحديدا إ ا كان حكم القاضي مجانبا للصواب فعال.

وللتوفياااع باااين حجياااة األمااار المقضاااي التاااي ترتكاااز علاااى اعتباااار اليباااات واالساااتقرار
مااان جهاااة – وباااين اعتباااار إزالاااة الخطااان وتصاااحيحه وتطبياااع القاااانون تطبيقاااا ساااليما كلماااا أمكااان
لاااك – مااان جهاااة أخااارى–نظااام المشااارع اإلمااااراتي وساااائل قانونياااة ترماااي إلاااى إتاحاااة الفرصاااة

 -1المادة ( ،)22من القانون االتحادت  01لسنة  0228م ،بشنن إصدار قانون اإليبات في المعامالت المدنية والتجارية.
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للخصاااوم لكاااي يطلباااوا مااان القضااااة أن يصاااححوا أحكاااامهم ويعيااادوا النظااار فاااي المنازعاااات مااارة
أخرى ،وذ ه الوسائل القانونية ذي ما أصطلم على تسميتها بطرق الطعن في األحكام.
اارع اإلمااااراتي مااان خاااالل قاااانون اإلجااارااات
ول رماااا كاااان األمااار كااا لك فقاااد حااارص المشا ر
المدنياااة االتحاااادت علاااى تنظااايم طااارق للطعااان فاااي األحكاااام بغياااة الوصاااول إلاااى تعاااديل الحكااام أو
إبطاله على ضوا ما قد يشوبه من أخطاا.
وقاااد قسااام ذااا ه الطااارق إلاااى طااارق طعااان عادياااة وأخااارى غيااار عادياااة أوردذاااا علاااى
سبيل الحصر ذي :االستئناف والتماس إعادة النظر والنق

.

ول رماااا كاااان موضاااوع الطعااان فاااي األحكاااام واساااعا ومتشاااعبا وال يمكااان بااانت حاااال مااان
األحااااوال اإلحاطااااة بكاماااال تفاصاااايله فااااي دراسااااة واحاااادة ياااارت أن يكااااون بحيااااي محصااااورا
بجزئية واحدة أال وذي "الطعن المباشر في األحكام القضائية".
وكاااان دافعاااي للكتاباااة فاااي ذااا ا الموضاااوع الرغباااة الشاااديدة فاااي التعااارف علاااى الطعااان
المباشااار واإللماااام بكافاااة تفاصااايله ،مااان حيااا التعرياااف باااالحكم المنهاااي للخصاااومة والتفرياااع
بينه وبين غيره من األحكام المشابهة له أو التي قد تختلط به.
ونساااتطيص القاااول إن موضاااوع الطعااان المباشااار فاااي األحكاااام القضاااائية يعاااد علاااى
جانب كبير من األذمية بحي يستحع الكيير من البح والدراسة.
أتعااار
ولغاياااات البحااا فاااي ذااا ا الموضاااوع اتخااا ت خطاااة بحااا علاااى نساااع
ر
مااان خاللهاااا لموضاااوع الطعااان المباشااار فاااي األحكاااام القضاااائية مااان خاااالل التقسااايمات التالياااة،
والتفصيل من الناحية العلمية والعملية كما يلي:
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الفصل التمهيدي :مادهية الحكم القضائي وطرق الطعن فيه
الفصل األول :قاعدة عدم جواز الطعن المباشر.
الفصل الثاني :االستثنا على قاعدة عدم جواز الطعن المباشر.

ذ ا وأرجو أن أوفع في عر

ذ ه الدراسة ،وبسم هللا نبدأ وعليه نتوكل.
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الفصل التمهيدي :مادهية الحكم القضائي وطرق الطعن فيه
تمهيد وتقسيم:
تقتضي دراسة طرق الطعن المباشر في األحكام؛ دراسة األحكام وتعريفها ،حي

أن

األحكام ذي دون غيرذا تخضص للطعن ،أما غيرذا كالقرارات واألوامر فلها طرق إلغاا أخرى
كالتظلم.
تعريف الحكم :يعرف الحكم بننه القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكيال صحيحا ،في
خصومة رفعت إليها ،حي

أن الحكم يتميز بخصائص متعددة ،كما يجب أن يكون الحكم مكتوبا

في الشكل المقرر في قانون اإلجرااات المدنية اإلماراتي .فالقرار الصادر من ذيئة غير قضائية ال
يعد حكما ولو كان من بين أعضائها أحد القضاة ،وك لك القرار الصادر من المحكمة بما لها من
سلطة والئية ال يعد حكما ما لم ينص القانون على ما يخالف لك(.)1
ويقابل الحكم العمل الوالئي ،حي

صرف ال ت يصدره القاضي بحكم ماله
يعرف بننه :الت ر

من والية عامة على ال ين يتعلع بهم تصرفه بهدف إعانتهم على تحقيع مصالحهم المشروعة(،)2
أت أن العمل الوالئي ال يصدره القاضي بماله من سلطة قضائية في فصل المنازعات ،وإنما ذو
وسيلة تحفظيرة وقتيرة تهدف إلى مساعدة ر
الطالب على تحقيع مصلحته المشروعة دون المساس
باألصل.
ومعيار التمييز بين ما يعد حكما وما يعد قرارا والئيا يرجص فيه إلى حكم القانون ال إلى
إقرارات الخصوم أو أتفاقهم( .)3ولئن كان قانون الدولة ذو القانون الواجب التطبيع لتحديد ماذية

 -1د .أحمد أبو الوفا ،نظرية األحكام في قانون المرافعات ،ط ،5منشنة المعارف0225 ،م ،اإلسكندرية ،مصر ،ص.28
 -2أ.م .د .عمار سعدون المشهداني ،نطاق استنفا والية القاضي المدني ،مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ،المجلد
الرابص ،الجزا الياني ،جامعة كركوك ،العراق8105 ،م ،ص.0115
 -3محكمة النق

المصرية ،الطعن رقم  01لسنة  21ق جلسة - 2/2/0265أحوال  -س  06ص.822
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الحكم وبيان ما يعتبر حكما يصدر األمر بتنفي ه ،ألنه بالنسبة لبيان الحكم في مفهوم أحكام القانون
الدولي الخاص فهن قانون القاضي ال ت أصدره يكون ذو وحده ال ت يحدد بنياته مما يجعله
مستوفيا الشكل الصحيم.
وال مستقر عليه في أغلبية التشريعات أن قضاا الحكم ليس ذو منطوق الحكم وحده وإنما
ذو ات القول الفصل في الدعوى أيا كان موضعه سواا كان في األسباب أو في المنطوق ،باعتبار
أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ارتباطا وييقا وحدة ال تتجزأ يرد عليها ما يرد على المنطوق من
قوة األمر المقضي .والمرجص ذو حقيقة ما فصلت فيه المحكمة مما يتعلع بمنطوقها أو كان ذ ا
األخير نتيجة لها(.)1
وعلى ذ ا فالحكم الصادر برسوم المزاد ليس حكما بالمعنى المفهوم لألحكام الفاصلة في
الخصومات ،وإنما ذو عقد بيص ينعقد جبرا بين مالك العقار المنف عليه وبين المشترت ال ت يتم
إيقاع البيص( ،)2وعلى العكس فكل ما تصدره المحكمة من قرارات بخالف األحكام بالمعنى الخاص
يكون بمالها من سلطة والئية ،ميل األوامر على العرائ

 .ذ ه القرارات ال تعتبر أحكاما قضائية

بالمعنى الحقيقي ،وال تتضمن عمال قضائيا .كما أن الهيئات اإلدارية المشكلة للفصل في التظلمات
من األوامر اإلدارية فهن قراراتها ال تعتبر أحكاما ،ولو كان من بين أعضائها أحد القضاة(.)3
وتقرر المادة ( )050من قانون اإلجرااات المدنية االتحادت رقم ( )21لسنة 8115م،
عدم جواز الطعن في األحكام التي تصدر أيناا سير الدعوى وال تنتهي بها الخصومة إال بعد
صدور الحكم المنهي للخصومة كلها و لك فيما عدا األحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف

 -1أحكام محكمة النق

المصرية ،الطعن رقم  0498لسنة  25مكتب فني  80صفحة رقم  285بتاريخ 0251-12-08م.

 -2أحكام محكمة النق

المصرية ،الطعن رقم  8026لسنة 58ق-جلسة 0226/2/85م.

 -3د.عبد الحميد الشواربي ،طرق الطعن في األحكام المدنية والجنائية ،منشنة المصارف ،اإلسكندرية ،مصر0226 ،م ،ص.02
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الدعوى واألحكام القابلة للتنفي الجبرت واألحكام الصادرة بعدم االختصاص وك لك األحكام
الصادرة باالختصاص إ ا لم يكن للمحكمة والية الحكم في الدعوى.
فاألحكام التي منص القانون الطعن فيها فور صدورذا ال تقبل الطعن المباشر ولو كانت
تتضمن بالفعل مخالفة في القانون أو صادرة على خالف حكم سابع ،وذ ه القاعدة متعلقة بالنظام
العام ،بحي

يجب على المحكمة أن تقضي من تلقاا نفسها بعدم جواز الطعن المباشر .وال يكفي

أن يكون الحكم موضوعيا حتى يقبل الطعن المباشر وإنما يجب أن يكون قابال للتنفي الجبرت
بحسب طبيعته وبحكم القانون ،ومن يم فهن األحكام الموضوعية الصادرة برف

بع

الطلبات أو

الصادرة بتكييف عقد أو تقرير بدل طبيعة عمل ،ال تقبل الطعن المباشر ،وال يطعن فيها إال مص
الطعن في الحكم المنهي للخصومة( ،)1والحكم ال ت ينهي كل الخصومة أمام المحكمة يقبل الطعن
المباشر ولو لم يكن قابال للتنفي الجبرت ،أما الحكم ال ت ينهي الخصومة فهنه يقبل الطعن المباشر
ولو لم يكن قابال للتنفي الجبرت.
وسنعر

فيما يلي لماذية الحكم القضائي والطعن المباشر للفصل التمهيدت من خالل

تقسيمه إلى مبحيين ،يتناول المبح األول ماذية الحكم القضائي ،بينما يتناول المبح الياني ماذية
الطعن في الحكم القضائي.

المبحث األول :مادهية الحكم القضائي
أن أذمية القضاا في حياة الدول والمجتمعات ال تخفى على أحد ،إ ال وجود لمجتمص على
وجه األر

يخلو من المنازعات والخصومات مهما بلغ من التقدم والرقي ،وذ ه نتيجة طبيعية

الحتكاك الناس بعضهم مص بع

 ،وتعاملهم فيما بينهم بشتى المعامالت ،ولما ج ِبلوا عليه من

 -1د.عبد الحميد الشواربي ،مرجص سابع ،ص.016
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اختالف وتباين في الطباع واألمزجة ،فال بد من وجود سلطة تنخ على يد الظالم ،وتنصف
المظلوم في النزاعات ،ألن القليل من الناس من ينصف تلقاا نفسه.
وفي مرفع القضاا تمارس العملية القضائية ،والتي يهدف المتظلم من خوضه لها
الحصول على حقه أو حماية لك الحع ،ذ ه العملية تبدأ بعر

النزاع على القاضي ،وذو ما

يعرف برفص الدعوى ،يم ينظر القاضي في ذ ه الدعوى ،فيسمص أقوال الخصوم وحججهم
ودفوعهم ،حتى يصل إلى قناعة معينة يحدد من خاللها المحع من المبطل ،فيصدره قراره الفاصل
في الخصومة والمنهي للنزاع المايل أمامه بعد استكمال إجرااات التقاضي كلها وب لك تنتهي
العملية القضائية.
ومن ذ ا التخليص البسيط للعملية القضائية يتضم أن أذم ما فيها ذو لك القرار الحاسم
ال ت ينهيها ،وذو ما يترقبه الخصوم لحظة بلحظة ،وبه ترفص المحكمة يدذا عن الدعوى النتهاا
دورذا ،ذ ا القرار يطلع عليه مصطلم :الحكم القضائي(.)1
ومص ذ ه األذمية التي يحتلها الحكم في العملية القضائية خصوصا ،وفي نظام القضاا
عموما ،واذتمام مركز ،كما ذو الحال بالنسبة لبقية عناصر العملية القضائية ،فالغالبية العظمى من
الم لفات التي تتحد

عن القضاا في القديم والحدي

تقدم طابعا واحدا تقريبا ،وتبح

الموضوعات نفسها بمنهجية واحدة في الغالب.
وبناا على لك تم تقسيم ذ ا المبح

إلى يالية مطالب ،تناول المطلب األول تعريف

الحكم القضائي وأركانه ،بينما تناول المطلب الياني مفهوم حجية الحكم القضائي ،في حين تناول
المطلب اليال أقسام األحكام القضائية.

 -1د.عبد الناصر موسى أبو البصل ،نظرية الحكم القضائي بالشريعة والقانون ،دار النفائس للنشر والتوزيص ،األردن8111 ،م،
ص.08
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المطلب األول :تعريف الحكم القضائي وأركانه
قمنا بتقسيم ذ ا المطلب إلى فرعين ،تناول الفرع األول تعريف الحكم القضائي ،وتناول
الفرع الياني أركان الحكم القضائي.

الفرع األول :تعريف الحكم القضائي
أوال ا :تعريف الحكم باللغة
الحكم مصدر من (حكم) الحاا والكاف والميم أصل واحد ( ،)1وحكم في اللغة تطلع على
عدة معان أذمها:
 –0القضاا :حكم بينهم أت قضى بينهم ،وتحاكموا إلى الحاكم أت تخاصموا إليه ليقضي
()2
(و ِإ َا َح َك ْمتم
بينهم ،والحاكم من نصب للحكم بين الناس ويجمص على حكام  ،ومن لك قوله تعالى َ

اس أَن تَحْ كمواْ بِ ْالعَ ْد ِل)( ،)3وإ ا حكمتم بين الناس قضيتم أن تحكموا بالعدل بالسوية
بَيْنَ النَّ ِ
واإلنصاف(.)4
 –8المنص :أت المنص من الظلم( ،)5والعرب تقول حكمت وأحكمت وحكمت بمعنى منعت
ورددت ومن ذ ا قيل للحاكم بين الناس حاكم ألنه يمنص الظالم من الظلم(.)6

 -1ابن فارس :مقاييس اللغة .52 /8
 -2الزيات و خرون :المعجم الوسيط .226/0
 - 3سورة النساا ية .52
 - 4النسفي :تفسير النسفي .882/0
 - 5ابن فارس :مقاييس اللغة .52/8
 - 6ابن منظور :لسان العرب .021/08
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 –2الفصل :حكمت بين القوم فصلت بينهم كما في قوله تعالى (أَلَ ْم ت ََر ِإلَى الَّ ِينَ أوتوا
ب َّ ِ
َّللا ِليَ ْحك َم بَ ْينَه ْم ي َّم يَت ََولَّ ٰى فَ ِريع ِ رم ْنه ْم َوذم ُّم ْع ِرضونَ )( .)1ليحكم
ب ي ْد َع ْونَ إلى ِكت َا ِ
َصيبا ِ رمنَ ْال ِكت َا ِ
ن ِ
بينهم ليفصل بينهم فيما اختلفوا فيه(.)2
س َّخ ْرنَا
 –2العلم والفهم :ومن لك قوله تعالى (فَفَ َّه ْمنَاذَا سلَ ْي َمانَ ۚ َوك اال ت َ ْينَا ح ْكما َو ِع ْلما ۚ َو َ
س ِبرحْ نَ َو َّ
الطي َْر ۚ َوكنَّا فَا ِعلِينَ )
َم َص َداوو َد ْال ِجبَا َل ي َ

()3

صيرا)
َّللا نِ ِع َّما يَ ِعظك ْم ِب ِه ِإ َّن َّ
س ِميعا بَ ِ
َّللاَ َكانَ َ
ِإ َّن َّ َ

اس أ َ ْن ت َ ْحكموا ِب ْالعَ ْد ِل
(و ِإ َا َح َك ْمت ْم بَيْنَ النَّ ِ
وقوله َ

()4

"والحكم" ،يعني  :الفهم بالكتاب ،ومعرفة ما

َجْزت
فيه من األحكام( .)5ومنه قوله
تعالى(:ولَ َّما بَلَ َغ أَشدَّه َوا ْست ََوى ت َ ْينَاه ح ْكما َو ِع ْلما َو َك َلِكَ ن ِ
َ
ْالمحْ ِسنِينَ )( .)6يعني بالحكم :الفهم بالدين والمعرفة( .)7والعلم والفهم ذما من الشروط التي يتعين أن
تتوفر في القاضي حتى يقضي بالعدل .التقدير :ومن لك قوله تعالى (:يَا أَيُّ َها الَّ ِينَ َمنوا َال ت َ ْقتلوا
ص ْي َد َوأَنت ْم حر ۚم َو َمن قَتَلَه ِمنكم ُّمتَعَ ِ رمدا فَ َجزَ اا ِ رميْل َما قَت َ َل ِمنَ النَّعَ ِم يَ ْحكم ِب ِه َ َوا َعدْل ِ رمنك ْم َذدْيا
ال َّ
ارة َ
ف ۚ َو َم ْن
صيَاما ِلريَ وقَ َوبَا َل أ َ ْم ِر ِه ۗ َعفَا َّ
ساكِينَ أ َ ْو َعدْل ٰ َلِكَ ِ
َّللا َع َّما َ
طعَام َم َ
بَا ِل َغ ْال َك ْعبَ ِة أ َ ْو َكفَّ َ
سلَ َ
َّللا َع ِزيز و انتِقَام)(.)8
َّللا ِم ْنه ۗ َو َّ
َعا َد فَيَنت َ ِقم َّ
يحكم به أن يقَدره اينان عدالن ،ينظر العدالن إلى الصيد المقتول ،فيقومان قيمته ،وإنما
يحتاج إليهما لتقويم الصيد قي َمته في الموضص ال ت أصابه فيه( .)9والتقدير ذنا ليتوصل من خالله
إلى حكم عادل.

 -1سورة ل عمران ية .82
 -2الطبرت :جامص البيان في تنويل القر ن  25/2وانظر الفيروز أبادت :القاموس المحيط .0205/0
 -3سورة األنبياا ية .52
 - 4سورة األنعام ية .22
 - 5الطبرت :جامص البيان في تنويل القر ن .502/00
 - 6سورة يوسف ية .88
 - 7الطبرت :جامص البيان في تنويل القر ن .525/02
 - 8سورة المائدة ية .25
 -9الطبرت :جامص البيان في تنويل القر ن .82/01
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َّللا ِن ِع َّما
(و ِإ َا َح َك ْمت ْم بَيْنَ النَّ ِ
 – 6العدل :ومن لك قوله تعالى َ
اس أ َ ْن تَحْ كموا ِب ْالعَ ْد ِل ِإ َّن َّ َ
صيرا)( .)1العادل في كل شيا( ،)2وأحكم الحاكمين ،ال ت ال يجور
س ِميعا بَ ِ
َّللا َكانَ َ
يَ ِعظك ْم ِب ِه ِإ َّن َّ َ
وال يظلم أحدا ( .)3والعدل ذو اليمرة المرجوة من القضاا.
س ْلنَا رسلَنَا بِ ْالبَيِرنَاتِ)( .)4الحكم :النبوة ( )5والنبوة:
 – 5النبوة :ومن لك قوله تعالى (لَقَ ْد أ َ ْر َ
تعليم التوراة التي فيها حكم هللا ( .)6فالمتنمل في جميص التعريفات السابقة يجد أن الحكم بمعنى
"القضاا والفصل والمنص".

ثانيا ا :تعريف الحكم باإلصالح
أوال :نشير إلى أنه ال يقصد (بالحكم) الحكم عند األصوليين ال ت ذو" :خطاب هللا تعالى
المتعلع بنفعال المكلفين باالقتضاا أو التخيير أو الوضص"( ،)7وال يقصد به الحكم عند المتكلمين
ال ت ذو“ :إيبات أمر ألمر أو نفيه عنه بواسطة التكرار( ،)8وإنما يقصد "بالحكم" الحكم القضائي.
يانيا :لم يحظ تعريف الحكم القضائي باذتمام غالبية الفقهاا – بوجه عام – كاذتمامهم
بتعريف القضاا نفسه ،إ اقتصروا على تعريف القضاا للداللة على الحكم ،ألن القضاا في حقيقته
يدور على معنى الفصل بين المتخاصمين ،إضافة إلى أن اللغويين يطلقون الحكم على القضاا،
والقضاا على الحكم( .)9إال أن بع

الفقهاا قد وضعوا تعريفات خاصة بالحكم القضائي ،ومن

 - 1سورة النساا ية .52
 - 2ابن كيير :تفسير القر ن العظيم .020 / 2
 - 3ابن كيير :تفسير القر ن العظيم .225 / 2
 - 4سورة الحديد ية .86
 - 5الطبرت :جامص البيان في تنويل القر ن (تفسير الطبرت) .221/02
 - 6انظر القرطبي :تفسير القرطبي  .25/02وانظر األلوسي :روح المعاني .000/ 8
 - 7األسنوت :نهاية السول .25/ 0
 - 8البيجورت :حاشية البيجورت على متن السنوسية ص.00
 - 9أبو البصل :نظرية الحكم ص.22
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ذ الا الفقهاا ،اإلمام ابن الغرس( .)1واإلمام القرافي ،واإلمام ابن حجر الهييمي ،واإلمام البهوتي،
وعرفته مجلة األحكام العدلية .ذ ا وقد اتفع ذ الا الفقهاا على حقيقة الحكم إال أنهم عرفوه
بعبارات مختلفة:
التعريف األول :عرف ابن الغرس الحكم القضائي :بننه "اإللزام في الظاذر على صيغة
مختصة بنمر ظن لزومه في الواقص شرعا"( .)2ويمكن أن يرد على ذ ا التعريف أنه لم يتحد عن
فصل الخصومة صراحة.
التعريف الياني :عرف اإلمام القرافي الحكم القضائي :إنشاا إطالق وإلزام في مسائل
االجتهاد المتقارب فيما يقص فيه النرزاع لمصالم الدنيا

()3

ويمكن أن يرد على ذ ا التعريف ما ورد

على تعريف ابن الغرس أنه لم يتحد عن فصل الخصومة صراحة.
التعريف اليال  :عرف اإلمام ابن حجر الهييمي الحكم القضائي :ذو "ما يصدر عن متول
عموما وخصوصا راجعا إلى عام من اإللزاميات السابقة له في القضاا على وجه مخصوص"(.)4
وقد يرد على ذ ا التعريف :أنه لم يتحد

عن فصل الخصومة صراحة كسابقيه ،وخرج إلى

أركان الدعوى ومنها القاضي ،يم شروط الدعوى ومنها سبع الدعوى".
التعريف الرابص :عرف اإلمام البهوتي الحكم :ذو "اإللزام بالحكم الشرعي وفصل
الخصومة"(.)5

 - 1ذو محمد بن محمد بن محمد بن خليل بن علي بن خليل البدر أبو اليسر القاذرت ويعرف بابن الغرس وذو لقب جده خليل
األدنى .ولد في يوم الجمعة منتصف المحرم سنة يال وياليين ويمانمائة بظاذر القاذرة فقيه حنفي توفي سنة 228ذـ (0586م)،
من مصنفاته :شرح على شرح السعد على العقائد النسفية ،الفواكه البدرية في األقضية الحكمية .انظر السخاوت :الضوا الالمص
.881/2
 - 2أبو البصل :نظرية الحكم ص6 2نقال عن ابن الغرس :الفواكه البدرية ص.5
 -3القرافي :اإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام ص .2وانظر عرنوس :اإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام ص.06-05
 - 4الهييمي :الفتاوت .022/ 8
 - 5البهوتي :كشاف القناع .821/ 6
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كما عرفت مجلة األحكام العدلية الحكم على أنه" :قطص الحاكم المخاصمة وحسمه
إياذا وذو على قسمين .أما القسم األول :ذو إلزام القاضي المحكوم به على المحكوم عليه بكالم
كقوله حكمت أو أعط الشيا ال ت أدعى به عليك ويقال له قضاا اإللزام وقضاا االستحقاق .أم
القسم الياني :ذو منص القاضي ال مدعي عن المنازلة بكالم كقوله ليس لك حع أو أنت ممنوع عن
المنازلة ويقال له ا قضاا الترك"(.)1
بناا على ما سبع فننه يمكن القول بنن الحكم القضائي ذو القرار الصادر من شخص
مزود بوالية القضاا ،وبما له من سلطة قضائية ،في نزاع مطروح عليه ،بهدف حسم ذ ا النزاع
سواا في الموضوع أو في اإلجرااات ويصدر في شكل مكتوب ،والحكم القضائي ذو أير من يار
خصائص القاعدة اإلجرائية فهي قاعدة من ضمن أوصافها أنها قاعدة جزائية بمعنى أنها ت دت إلى
إعمال عنصر الجزاا الكامن في القاعدة التي تمت مخالفتها ،وحد

بشننها نزاع طرح أمره على

القضاا بهدف الفصل فيه بحكم قضائي .والنتيجة النهائية له ا الفصل ذو صدور الحكم معمال به
ذ ا الجزاا ،سواا كان جزاا مقررا لقاعدة موضوعية أعتدى عليها ،أو كان مقررا لقاعدة إجرائية
تمت مخالفتها .وعلى لك فالحكم القضائي يجب أن يفهم به ا المعنى المزدوج :إجرائي
وموضوعي ،وقد يجتمص في الحكم الواحد الصفتين بنن يكون صادرا في الموضوع وفي
اإلجرااات في وقت واحد كاألحكام المختلطة ،ميال الحكم ال ت يقرر المسئولية وذ ا حكم
موضوعي ويحيل إلى الخبرة لتقدير التعوي

وذ ا حكم متعلع بهجرااات اإليبات(.)2

 -1مجلة األحكام العدلية ،مادة ( .)0526وقد فرقت مجلة األحكام العدلية في الم ذب الحنفي بين نوعين من القضااْ .ال َمادَّة
ع ْن َق ْ
وم ِب ِه
ك
علَى قِ ْس َمي ِْن ْ :ال ِقسْم ْاأل َ َّول :ذ َو ْإلزَ ام ْالقَ ِ
َاص َمةَ َو َحسْمِ ِه إيَّاذَا َوذ َو َ
اضي ْالمخ ِ
ط ِص ْالقَ ِ
ارة َ
(ْ )0526الح ْكم ذ َو ِع َب َ
اضي ْال َمحْ َ
ْ
َّ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
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َ
َ
َ
َ
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 -2د.نبيل إسماعيل عمر ،الوسيط في الطعن باالستئناف :في المواد المدنية والتجارية ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،اإلسكندرية،
8112م ،ص.05
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الفرع الثاني :أركان الحكم القضائي
إن األركان العامة للحكم القضائي تتمحور حول النقاط الرئيسية التالية (:)1
 -0أن يصدر ذ ا الحكم من قا

له والية إصداره .فالحكم القضائي ال ت يصدر من شخص

زالت منه والية القضاا يعتبر عمال ماديا.
 -8أن يصدر في خصومة بالمعنى المحدد في قانون اإلجرااات المدنية .له ا ال يعتبر األوامر
على عرائ

 ،أو أوامر األداا ،أحكاما ألنها ال تصدر في خصومة.

 -2أن يفصل في نزاع .ل لك ال تعتبر األعمال الوالئية أو أعمال اإلدارة القضائية كقرار
تنجيل الدعوى ،أو قفل باب المرافعة أحكاما قضائية.
 -2أن يكون مكتوبا .فقانون اإلجرااات المدنية ال يعرف فكرة الحكم القضائي الشفوت ،فه ا
كان القانون اإلدارت يعرف فكرة القرار اإلدارت الشفوت ،فه ه الفكرة ال توجد في قانون
اإلجرااات المدنية ،ومن يم فهن تخلف أت ركن من ذ ه األركان األربعة ي دت إلى انعدام
الحكم.

المطلب الثاني :أقسام األحكام القضائية
تنقسم األحكام من حي

قابليتها للطعن فيها إلى أحكام ابتدائية وانتهائية وباتة .من حي

الحجية المترتبة عليها إما قطعية أو غير قطعية ووقتية .ومن حي

قابليتها للطعن المباشر إلى

 -1د .نبيل إسماعيل عمر ،قانون المرافعات المدنية والتجارية :نظرية الدعوى ،االختصاص ،الخصومة ،الحكم ،طرق الطعن ،دار
الجامعة الجديدة للنشر ،اإلسكندرية ،مصر0222 ،م ،ص.550-551
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أحكام يجوز الطعن فيها فور صدورذا ،وأحكام ال يجوز الطعن فيها إال مص الطعن في الحكم في
الموضوع(.)1
وتقسم األحكام القضائية إلى قسمين من حي

كونه نهائي أو غير نهائي ،والبع

يطلع

عليه الحكم الفاصل في الحكم ،والحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع .أما الحكم الفاصل في
الموضوع ،فالقاضي يكون قد تعر

إلى موضوع الدعوى أت جوذر القضية ،وقضى بحكم

يفصل في القضية وييبت بالحكم .أما الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع :يكون ذ ا الحكم إما
حكما تمهيديا أو حكما تحضيريا.
أما الحكم التمهيدت :فهو الحكم ال ت يظهر منه أن المحكمة أو القاضي قد أبدت فعال رأيها
في الموضوع لكن لسبب أو آلخر ارتنت أن تنمر بهجراا معين وميال لك ما يتعلع بحواد
العمل أو حواد

المرور حي

يستلزم األمر في ذ ه الدعاوى أن تنمر المحكمة (القاضي) بتعيين

خبير ليحدد درجة اإلصابة التي تستعمل كنساس لتحديد التعوي

(المدعي له الحع في لك).

أما الحكم التحضيرت :وذو على خالف الحكم التمهيدت فهن القاضي أو المحكمة لم تظهر
فيه رأيه عما إ ا كان ذ ا الضرر قد وقص أو أن الفعل قد وقص فعال ذنا يصعب على القاضي أن
يحدد الفعل أو الضرر المدعي به واقص أم ال كان للقاضي أن يحكم بحكم تحضيرت واألمر بهجراا
من اإلجرااات التي تسمم بها القانون كنن ينمر بتعيين الخبير أو المعاينة أو التحقيع ،ميال ادعى
شخص أن مزرعته قد ألحع بها ضرر ولم يستطيص أن يقدم دليل على لك جاز للقاضي أن يعين
خبير للتحقيع ما إ ا كان ذ ا الفعل قد وقص أو ال.
والفرق الجوذرت أن التحقيع يعتبر أساسا للحكم التحضيرت ،النتيجة التي ينمر بها
القاضي يحدد درجة التعوي

فقط في الحكم التمهيدت .كما إن الخبرة التي قد يحكم بها القاضي

 -1د .عبد الحميد الشواربي ،طرق الطعن في األحكام المدنية والجنائية ،منشنة المعارف للنشر ،اإلسكندرية0226 ،م ،ص.02-02
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في القضية مهما كانت ال تعد ملزمة للقاضي وإنما وسيلة من الوسائل يلجن إليها القاضي تساعده
على اإليبات النتائج.
وفيما يتعلع بالحكم التمهيدت :فهنه يجوز استئنافه دون الحكم القطعي ،أما الحكم
التحضيرت ال يجوز استئنافه إال مص الحكم القطعي ،و لك ألن الحكم التمهيدت يجوز استئنافه يمس
جوذر الحع ل ا يسمم للمدعى عليه بنن يستننف الحكم التمهيدت دون الحكم في الموضوع بصفة
علنية ومباشرة ويقصد بالحكم القطعي بالحكم األصلي نظرا لكون الحكم التحضيرت ال يمس
جوذر الحع أو جوذر النزاع يحتاج إلى خبير فهن القانون لم يسمم بالطعن فيه باالستئناف إال مص
الحكم القطعي أت يعد الحكم في الموضوع.
واألحكام القضائية تصنف من حي

قابليتها للطعن إلى األحكام االبتدائية واألحكام

النهائية:
أما األحكام االبتدائية :الحكم االبتدائي ذو الحكم ال ت يصدر قابال للطعن فيه باالستئناف
وذ ا ذو األصل.
أما األحكام االبتدائية النهائية :ذي األحكام التي تقبل الطعن فيها باالستئناف ،حكم نهائي
ذو حكم قابل للتنفي في المواد المدنية وتكون قابلة للتنفي  ،والطعن بالنق

ال يوقف التنفي يبقى

الحكم حائز على الصيغة النهائية (الصيغة التنفي ية) .أما في المواد الجزائية الطعن بالنق

يوقف

التنفي .
واألحكام القضائية تصنف ك لك إلى أحكام قطعية وأحكام غير قطعية:
الحكم القطعي :ذو الحكم ال ت يحسم الخصومة بكاملها أو في شع منها المهم فيه إال أن
الحكم ذ ا يتعلع بموضوع القضية يعتبر ذ ا الحكم قطعي والحكم يكون قطعي متى تناول
موضوع القضية سواا كلها أو شقا منها ،ميال رفص (أ) دعوى يطلب فيها إيبات ملكيته على أر
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معينة وإضافة إلى لك الحصول الغلة ،ذنا نجد أن القاضي إ ا فصل في الملكية والغلة فصل في
موضوع كل القضية ،الحالة اليانية :القاضي قد يفصل في جزا ميال يفصل في الملكية فقط رغم
ذ ا إال أن الحكم يوصف أنه قطعي.
الحكم غير القطعي :ذو الحكم ال ت ال يحسم النزاع ،وإنما يتعلع بسير الخصومة ،فقرار
تعيين الحارس في دعوى الحيازة فه ا الحكم يعتبر حكما غير قطعي ،وإنما حكم تناول إجراا من
إجرااات الخصومة.
ومن ذنا نقول لربط التصنيفات السابقة نقول إن األحكام الصادرة أو الفاصلة في
الموضوع تعتبر حتما قطعية إال أن األحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع فهي ليست
بالضرورة أحكاما قطعية ،فميال فيما يتعلع بالحكم الصادر في االختصاص والفاصل بعدم
االختصاص فهن ذ ا الحكم رغم أنه صادر قبل الفصل في الموضوع يعتبر حكم غير قطعي وكننه
فصل في الموضوع .إيجاد معيار الحكم القطعي ذو الحكم ال ت ينهي الخصومة في ذ ه الدرجة
أمام المحكمة.
وذناك بع

األحكام التي ال تعد من األحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ،وال تعد

من األحكام الصادرة في الموضوع ،وإنما ذي تصدر بعد الفصل في الموضوع ( ،)1كالحكم في
مصروفات الدعوى ،والنفا المعجل ،أو الحكم بموجب مسودته األصلية أو الحكم في طلب تفسير
حكم ،أو ما أغفلت المحكمة الفصل فيه من طلبات موضوعية .وذ ه األحكام جميعها مجرد أحكام
إجرائية ال تمس ات الموضوع (.)2

 -1محكمة النق

المصرية ،جلسة 0228/08/02م س  ،22ق  ،816ص.226

 -2دولة اإلمارات العربية المتحدة ،قانون اإلجرااات المدنية (0228/00م) الفصل الياني -مصروفات الدعوى :المواد من-022(:
 ،)026الفصل اليال -النفا المعجل.)822-885( :
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وذناك بع

األحكام القطعية ال تفصل في موضوع الدعوى ،ولكن تفصل في دفص أو في

مسنلة فرعية ،فالحكم في اختصاص المحكمة ،أو بطالن صحيفة الدعوى ،أو جواز إيباتها بطريع
معين ،فهي تفصل في مسنلة من مسائل اإلجرااات المدنية ،وليس لها كيان مستقل ،إ الغر
منها مجرد تنظيم الخصومة األصلية ،فليست لها قيمة إال في محيطها ،وذي إن كانت لها حجية
الشيا المحكوم به ،فال تتعدى ذ ه الحجية حدود الدعوى.
وعلى ذ ا فالحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع ذو كل حكم يصدر في دفص شكلي أو
دفص بعدم القبول للدعوى التي يستعملها فيكون مختلطا بين الشكلية والموضوعية وذو ما يسمى
بالدفص بعدم القبول(.)1
والحكم التمهيدت ال تكون له حجية الشيا المقضي به ،وال يكون القاضي ال ت أصدره
ملزما حتما باالعتماد على نتيجة التحقيع ال ت يحصل تنفي ا له .فالحكم التمهيدت بتعيين خبير في
دعوى ال يلزم المحكمة التي أصدرته بنن تتقيد في قضائها برأت ذ ا الخبير فيما عين له ،بل يكون
لها مص لك حع النظر في أصل الموضوع وبحيه من كافة وجوذه والقضاا فيه على وفع ما
ترى( .)2وقضي بنن الحكم ال ت تصدره المحكمة بندب أحد أعضائها لتصفية حساب شركة
بحضور طرفي الخصومة وخبير الدعوى ال يدل على ما ستحكم به المحكمة فهو ال يعتبر حكما
تمهيديا ،وإنما ذو حكم تحضيرت الغر

منه تهيئة الدعوى للحكم ،فللمحكمة التي أصدرته

السلطة المطلقة في أن ترجص عنه ،إ ا تبين لها أنه ال ضرورة لتنفي ه( .)3وإ ا صدر حكم بوقف
السير في الدعوى مص تكليف الورية برفص النزاع إلى محكمة األحوال الشخصية .فهن ذ ا الحكم في
 -1لم تستقر الدعوى كفكرة قانونية في الفقه حتى اآلن ،فهي ال زالت محورا لخالف محتدم لم ينته إلى نتيجة م كدة ،لك أن اللغة
المستعملة تعرف عدة معان للفظ الدعوى فنحيانا تعني الدعوى المطالبة أمام القضاا ،وأحيانا أخرى يقصد بها االدعاا فيقال :البينة
على من أدعى ،وأحيانا يستعمل لفظ الدعوى بمعنى الحع ،وأخيرا تستعمل الدعوى لتعني مجموعة اإلجرااات أمام القضاا ،وأما في
الفقه اإلسالمي فتعني الدعوى قول مقبول أو ما يقوم مقامه في مجلس القضاا من صاحب الحع أو من يميله بقصد طلب الحع أو
حمايته -نظرية الدعوى د .محمد نعيم ل ياسين ج 0ص.010
 -2موسوعة النق

المدني المصرت ،الطعن رقم  1120لسنة  18مجموعة عمر 0ع صفحة رقم .022

 -3أحكام المحكمة اإلدارية العليا المصرية إجرااات/إجرااات التداعي أمام محكمة القضاا اإلدارت ،الطعن رقم  0147لسنة 12
مكتب فني  12صفحة رقم  0252بتاريخ 0252-16-15م.
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شقه األخير ال يعدو أن يكون حكما تحضيرا ال يحوز بطبيعته قوة األمر المقضي وال يكسب
الخصم حقا يصم التمسك به فيجوز العدول عنه من المحكمة التي أصدرته(.)1
والعبرة في وصف الحكم بننه تمهيدت أو قطعي ليست لما يصفه به الخصوم وإنما ذي
بحقيقة الواقص( ،)2فالحكم القطعي ذو ال ت يضص حدا للنزاع في جملته أو في جزا منه أو في
مسائل متفرعة عنه بفصل حاسم ال رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته( ،)3فالحكم الصادر
بهحالة الدعوى للتحقيع إليبات صورية عقد بيص ،ال ينطوت على قضاا قطعي بنن مستندات
الخصم ال تيبت مدعاذا ،وإنما تفيد أن المحكمة رأت استجالا للحقيقة إحالة الدعوى للتحقيع ،فال
يكون مانعا لها من الفصل في الدعوى على ضوا المستندات المقدمة فيها .ويتعلع أمر البت في
الدعوى على إجراا أخر ترى المحكمة ضرورة اتخا ه أو استيفائه ووقف الفصل فيها له ا السبب
حتى تتخ ذ ا اإلجراا أو يتم ،يجعل حكم الوقف الصادر في ذ ا الشنن حكما قطعيا فيما تضمنه
من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفي مقتضاه ،ويتعين على المحكمة احترامه
وعدم معاودة النظر في ذ ا الموضوع ،دون أن يقدم لها الدليل على تنفي لك الحكم (.)4
كما البد لنا من اإلشارة إلى الحكم الغيابي "قرار يصدر من المحكمة تنتهي به خصومة
معينة"( .)5وقد نصـت المادة ( )052من قانون اإلجرااات الجزائية اإلماراتي رقم  25لسنة
 0228م ،على أنه "يجب أن يكون التكليف بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل
على األقل في المخالفات و 2أيام في الجنم و 01أيام في الجنايات" ،كما نصت المادة ( )061من
ات القانون ،على أنه ":يجب على المتهم في الجنايات أو الجنم التي يعاقب عليها بعقوبة غير
 -1المجلة القانونية ،الدفص بقوة القضية المقضية الدفص بعدم جواز نظر الدعوى لسبع الفصل فيها معالجة قضائية ،مرجص سابع،
ص.2
 -2أحكام محكمة النق

المصرية في اإليبات المدني ،نق

0250/08/ 85م طعن رقم  5لسنة  02ق.

 -3أحكام محكمة النق

المصرية في اإليبات المدني ،نق

0228 / 8 / 82م طعن رقم  258لسنة  25ق.

 -4د.عز الدين الديناصورت ،د .حامد عكاز ،التعليع على قانون المرافعات :متضمنا خر التعديالت و راا الفقهاا وأحد أحكام
النق  ،ط ،8نادت القضاة ،القاذرة0228 ،م ،ص 225وما بعدذا.
 -5د .منمون محمد سالمة ،اإلجرااات الجنائية في التشريص المصرت ،دار الفكر العربي ،ج  ،8ص.862
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الغرامة ،الحضور الشخصي أمام المحكمة .أما في الجنم األخرى والمخالفات ،فيجوز توكيل محام
للدفاع عنه ،دون اإلخالل بحع المحكمة في أن تنمر حضوره شخصيا" .ومن خالل ما سبع يمكن
تعريف الحكم الغيابي بننه " :ال ت يصدر في الدعوى بدون أن يحضر المتهم جميص جلسات
المرافعة ولو حضر جلسة النطع بالحكم طالما أنه لم تجرى مرافعة في ذ ه الجلسة"( ،)1فه ا
حضر المتهم جلسات المرافعة ولم يحضر جلسة النطع بالحكم فهن الحكم يكون حضوريا ،فالعبرة
ذنا في تمكن المتهم من إبداا دفاعه حول التهمة المنسوبة إليه ،أما إ ا حضر المتهم بع
المرافعة ولم يحضر في بع

جلسات

الجلسات األخرى التي سمعت المحكمة فيها شاذدا أو ناقشت خبير،

اعتبر الحكم غيابيا لعدم تمكنه من إبداا دفاعه في الجلسات التي لم يحضرذا.

المطلب الثالث :مفهوم حجية الحكم القضائي
إن قوة القضية المقضية أو ما يعرف بحجية األمر المقضي تدل في اللغة على أن ذناك
أمر سبع عرضه على القضاا وتم الفصل فيه بحكم قضائي ،وأن ذ ا الحكم حجة بما فصل فيه
وأنه يعتبر مطابقا للحقيقة ،وال يجوز لألطراف أن يعاودوا االلتجاا إلى القضاا في شنن األمر
ال ت سبع الفصل فيه ،فه ا رفص أحد األطراف بشنن ذ ا األمر كان للخصم اآلخر أن يدفص ذ ه
الدعوى بما يسمى (بحجية الشيا المقضي أو بسبع الفصل أو بحجية األمر المقضي) .ومضمون
ذ ه الحجية ،أن الحكم متى صدر يعتبر عادال ،أت يتضمن إرادة القانون الحقيقية في الحالة
المعروضة ،وصحيحا ،أت يوافع النمو ج القانوني للحكم ،وذو نتيجة إجرااات صحيحة(.)2
فيقصد بحجية األمر المقضي أن الحكم يتمتص بنوع من الحرمة بمقتضاذا تمتنص مناقشة ما
حكم به في دعوى جديدة ،فالقانون يفتر

أن الحكم ذو عنوان الحقيقة ،أت أنه صدر صحيحا من

 -1د .أحمد فتحي سرور ،الوسيط في قانون اإلجرااات الجنائية ،دار النهضة العربية ،القاذرة0226 ،م ،ص.281
 -2د .عو

أحمد الزعبي ،أصول المحاكمات المدنية ،الجزا الياني ،دار وائل للنشر8112 ،م ،ص.522
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حي

إجراااته ،وأن ما قضى به ذو الحع بعينه من حي

تسمى إحداذما قرينة الصحة واآلخر قرينة الحقيقة

الموضوع ،فالحجية قرينة ات شطرين

(.)1

وحجية الشيا المقضي به تلعب دورذا خارج الخصومة التي صدر فيها الحكم الحائز
له ه الحجية ،فهي تلعب ذ ا الدور بالنسبة للمستقبل ،بمعنى أنه تكفل احترام الحكم الصادر بالنسبة
للمستقبل فال يجوز إعادة طرح ذ ا النزاع ب ات عناصره على أية محكمة أخرى بعد صدور حكم
قطعي في موضوعه ،وأن إعادة طرح النزاع في ميل ذ ه الحالة يترتب عليه عدم القبول ومن
النظام العام( .)2وبجانب ذ ا األير السلبي ،يترتب على الحجية أير إيجابي ،إ ت دت الحجية إلى
احترام مضمون الحكم القضائي(.)3
وتختلف حجية األمر المقضي عن قوة األمر المقضي ،فالحجية والقوة فكرتان مختلفتان:
فحجية األمر المقضي ،ذي عبارة عن قرينة قانونية ،مفادذا أن الحكم متى صدر يعتبر صحيحا
وعادال ،ويتمتص بالحجية بمجرد صدوره وإن كان يقبل الطعن بطرق الطعن العادية.
أما قوة األمر المقضي أو قوة الشيا المحكوم فيه ،فهي مرتبة يصل إليها الحكم إ ا أصبم
غير قابل للطعن فيه بالطرق العادت( .)4سواا صدر غير قابل للطعن أو أصبم ك لك بانقضاا
مواعيد الطعن أو برف

الطعن أو عدم قبوله .والحجية تيبت للعمل القضائي ،ألنه يميل حماية

تنكيدية ،تنكيد قضائي للحقوق والمراكز القانونية المتنازعة ،وتكون الحجية للعمل القضائي سواا
تضمن قضاا جنائيا أو إداريا أو مدنيا ،ويستوت أن يكون الحكم صادرا من محكمة مختصة نوعيا

 -1د .أحمد ذندت ،أحمد ذندت ،قانون المرافعات المدنية والتجارية ،دار الجامعة الجديدة8112 ،م ،ص.282
 -2د .نبيل إسماعيل عمر ،قانون المرافعات المدينة والتجارية ،دار الجامعة الجديدة للنشر0222 ،م ،ص.558
 -3د .أحمد ذندت ،المرجص السابع ،ص.282
 -4د .أحمد ذندت ،المرجص السابع ،ص.282
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وقيميا ومحليا أو غير مختصة ما دام لم يطعن عليه ولم يلغ من محكمة عليا ،و لك ألن اعتبارات
الحجية تعلو عن قواعد االختصاص النوعي والقيمي والمحلي ،فهي أكير اتصاال بالنظام العام(.)1
ويتفع الرأت في الفقه والقضاا على أن حجية األمر المقضي إنما تيبت في األصل
لمنطوق الحكم ،باعتباره الجزا من الحكم ال ت يشمل أصال على ما قضى به القاضي أت قراره
الفاصل في النزاع .وقد يكون منطوق الحكم مشوبا باللبس والغمو

ويحتاج فهمه إلى الرجوع

إلى أسباب الحكم لتفسيره ،وقد تشتمل األسباب على أمر يعد مقدمة منطقية لما ورد في المنطوق،
فتعتبر األسباب متممة للمنطوق وتحوز حجية األمر المقضي.
أما بالنسبة ليبوت الحجية للوقائص تعتبر من الحاالت النادرة ،فقد يعجز منطوق الحكم
وأسبابه عن تحديد نطاق ما تم الفصل فيه ،بحي

يكون من غير الممكن تحديد مدى المنطوق دون

الرجوع إلى وقائص الدعوى ،وفي ذ ه الحالة تعتبر الوقائص مكملة للمنطوق وتحوز حجية األمر
المقضي .وجدير بال كر أن الحكم ال ت يحوز حجية األمر المقضي يجب أن يتوافر فيه الشروط
التالية:
 .0أن يكون حكما قضائيا صادرا عن جهة قضائية بموجب سلطتها القضائية ،يستوت في لك
أن تكون جهة قضائية عادية أو دينية أو إدارية أو خاصة ،كما يستوت أن يتعلع األمر
بقضاا في مسنلة مدنية أو إدارية أو تجارية أو شرعية أو جزائية أو غير لك.
 .8أن يكون الحكم صادرا من محكمة لها والية الفصل في موضوعه ،أت أن تكون المحكمة
التي أصدرته مختصة اختصاصا والئيا أو وظيفيا بنظر الدعوى التي صدر فيها الحكم،
ولو كانت غير مختصة بنظر الدعوى حسب قواعد االختصاص القيمي أو النوعي أو
المحلي.
 -1د .أحمد ذندت ،المرجص السابع ،ص.282
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 .2أن يكون حكما قطعيا ،ألن الحجية ال تيبت إال للحكم القطعي ،وذو الحكم ال ت يحسم
موضوع النزاع في جملته أو في جزا منه ،يستوت أن يكون حكما موضوعيا أو حكما
إجرائيا(.)1
إن الحكم يتمتص بنوع من الحرمة بمقتضاذا تمتنص مناقشة ما حكم به في دعوى جديدة،
فالقانون يفتر

أن الحكم ذو عنوان الحقيقة أنه صدر صحيحا من حي

به ذو الحع بعينه من حي

إجراااته وإن ما قضى

الموضوع ،فالحجية قرينة ات شطرين تسمى أحداذما قرينة الصحة

واآلخر قرينة الحقيقة ،فالحكم إ يطبع إرادة القانون في الحالة المعينة فهنه يحوز االحترام سواا
أمام المحكمة التي أصدرته أو أمام المحاكم األخرى ،فالحجية تضمن احتراما كامال لألحكام(.)2
وعليه قمنا بتقسيم ذ ا المطلب إلى فرعين ،تناولنا في الفرع األول مفهوم الحجية ،وتناولنا في
الفرع الياني شروط الدفص بحجية الحكم

الفرع األول :مفهوم الحجية
الحجية في اللغة ،تعني الدليل أو البرذان ،أو تنتي على أنها الدعوى أو ال ريعة التي
يت رع بها ألخفاا السبب الحقيقي ،وقد يراد بها أحيانا الكالم المغلف كاللغز يتحاجى الناس فيها(.)3

 -1د .عو

أحمد الزعبي ،المرجص السابع ،ص.520

 -2د .أحمد ذندت ،قانون المرافعات المدنية والتجارية -الخصومة والحكم والطعن ،الجزا الياني ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية،
0225م ،ص.505
 -3انظر :المعجم العربي األساسي ،المنظمة العربية للتربية واليقافة والعلوم ،الروس0222 ،م ،ص .828المنجد في اللغة
واإلعالم ،دار المشرق ،بيروت ،ط 0226 ،21م ،ص.081
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أما من الناحية االصطالحية ،فنننا نعني بها يبوت الحجية للحكم فيما فصل فيه من حقوق،
وبحي

تعتبر ذ ه الحجية قرينة قاطعة ال تقبل نقضها ،وم داذا أن ذ ا الحكم قد صدر صحيحا،

فهو حجة على ما قضى(.)1
ولعل من المناسب القول ذنا أن األحكام الصادرة من المحاكم الوطنية تتمتص بحجية األمر
المقضي به ،ونعني ب لك أن تلك األحكام التي صدرت من القضاا تعتبر حجة فيما فصلت فيه
وقرينة ال تقبل إيبات العكس ،تفيد أن الحكم قد صدر صحيحا من ناحية الشكل وعلى حع من
ناحية الموضوع(.)2
فالحكم الصادر يحمل في اته قرينة الحقيقة القانونية ،كما انه يحمل في اته قرينة
الصحة ،وينتج عن تلك الحجية أيران ،األول ذو األير السلبي ومن مقتضاه عدم جواز إعادة نظر
النزاع ،أت انه يمتنص على الخصوم عر

النزاع من جديد على القضاا ما دام قد سبع الفصل

فيه ،إما الياني فهو األير اإليجابي وذو يفيد أن ما قضى به الحكم يمكن االحتجاج به أمام أية
محكمة أخرى(.)3

الفرع الثاني :شروط الدفع بحجية الحكم
نقسم ذ ه الشروط إلى شروط متعلقة باألحكام وأخرى تتعلع بالدفص بحجية األحكام وندرسها تباعا.

 -1د .عبد الفتاح بيومي حجازت ،النظام القانوني لتنفي األحكام األجنبية في مصر ،دار الكتب القانونية ،القاذرة8115 ،م،
ص .052أنظر :د .عبد المنعم الشرقاوت ود .عبد الباسط جميعي ،شرح قانون المرافعات ،دار الفكر العربي ،القاذرة ،بال سنة طبص،
ص .522أنظر :ك لك د .سعيد احمد شعلة – قضاا النق في المرافعات ،دار الكتب القانونية ،مصر ،ج  ،8ص.251
 -2د .أح مد أبو الوفا ،التعليع على نصوص قانون المرافعات ،منشنة المعارف ،اإلسكندرية ،ط0262 ،0م ،ص.522
 -3د .حفظية السيد الحداد ،النظرية العامة في القانون القضائي الخاص الدولي ،الكتاب الياني ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت،
ط8112 ،0م ،ص.206
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أوالا :الشروط المتعلقة باألحكام
يشترط في الحكم ،لكي يجوز على الحجية ،أن يكون قضائيا ،وباتا وأن يكون التمسك بمنطوق
الحكم دون أسبابه.
 -0أن يكون الحكم قضائيا :لكي يجوز الحكم حجية ،يشترط أن يكون صادرا من جهة
قضائية ،سواا كانت محاكم بدااة أو أحوال شخصية أو جنم أو جنايات ،أو محاكم
عسكرية ،وان يكون الحكم صادرا بموجب سلطة المحكمة األصلية ال سلطتها الوالئية أو
اإلدارية .ل لك فالقرارات واألوامر التي تصدرذا المحكمة بناا على طلب شخص دون أن
تكون ملزمة بدعوة الطرف اآلخر ،لسماع أقواله ،ال تكتسب حجية األحكام(.)1
 -8أن يكون الحكم القضائي باتا :يقصد بالحكم البات ،الحكم ال ت فصل في موضوع النزاع
المطروح على المحكمة بكامل أجزائه ،أو ببعضها بات منهيا الخصومة.
 -2التمسك بمنطوق الحكم :يضم الحكم القضائي يالية أقسام ،ذي وقائص الحكم ،أسباب الحكم،
ومنطوق الحكم.
أ .وقائص الحكم :األصل أن وقائص الدعوى التي وردت فيا لحكم ال حجية لها في دعوى
أخرى ،ولكن قد تكمل بع

وقائص الدعوى منطوق الحكم ،بحي

يكون المنطوق ناقصا

بدونها ،فتكون للوقائص عندئ حجية األمر المقضي فيها تكمل به المنطوق ،كما في حالة ما
ا ا لم يبين في منطوق الحكم مقدار المحكوم به ،وكان ذ ا المقدار موضحا في وقائص
الدعوى ولم ينازع فيه الخصم ،ولم تمسه المحكمة بنت نقصان ،ففي ذ ه الحالة يتعين
اعتبار وقائص الحكم ومنطوقه مكونين في ذ ه النقطة لمجموعة واحدة ال يتجزأ بحي
يكون للحكم فيما يختص ب لك المقدار حجية األمر المقضي.
 -1عبد الرزاق أحمد السنهورت ،الوسيط في شرح القانون المدني ،الجزا األول ،مصادر االلتزام0258 ،م ،ص.658
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ب .أسباب الحكم :األصل أن أسباب الحكم ال تجوز بحجية األمر المقضي ،إال أن ذناك أسباب
مرتبطة ارتباطا وييقا بمنطوق الحكم ،بحي تكون معه وحدة ال تتجزأ ،فيرد عليها ما يرد
عليه ،وب لك تكتسب حجية األمر المقضي مص منطوق الحكم.
ت .منطوق الحكم :األصل أن الحجية ال تيبت إال لمنطوق الحكم الصريم ،الن ذ ا الجزا ذو
ال ت تتميل فيه الحقيقة القضائية ،أت الفصل موضوع النزاع ،وذو ال ت يتضمن قرار
القاضي بمنم الحماية القضائية ،وقضت محكمة التمييز بنن حجية األحكام تقتصر على ما
فصل فيها من الحقوق ،وال تمتد إلى الحقوق التي لم يفصل فيها .فحجية الحكم تكون
لمنطوق الحكم وذو الجزا ال ت يفصل في نقاط النزاع( .)1وقضت بننه ا ا أقام المدعي
الدعوى جزا من مبلغ الدين المترتب له ب مة المدعى عليه وحصل على حكم ب لك
اكتسب درجة البتات بوقته ،فان حجية الحكم البدائي الم كور ال تسرت على الدعوى
اليانية المقامة بخصوص الزيادة وإنما يحع للمدعى عليه تقديم دفوعه القانونية
بخصوصها ،طالما أن الحكم السابع لم يفصل أساسا فيها( ،)2وا ا أغفل الحكم أحد
الطلبات ،فان ذ ا الطلب يبقى قائما ويجوز أن يكون موضوع دعوى جديدة ،فميال ا ا
كانت الدعوى تتضمن الحكم بالدين وفوائده ،وقضت المحكمة برد دعوى الدين دون كر
الفوائد ،فنن الحكم يتضمن رد طلب الفوائد أيضا ،أما ا ا حكمت على الدين بهلزامه بنداا
دون التطرق إلى الفوائد أصال فيجوز للدائن إقامة دعوى جديدة بها.

 -1القرار التمييزت المرقم  22 / 28 / 552في 0222 / 5 / 21م المجلة العربية للفقه والقضاا العدد الخامس 0225م ،ص056
– .055
 -2القرار التمييزت المرقم  / 286استئنافية 25 – 22 /في 0226 – 2-6م مجموعة األحكام العدلية العدد اليال والرابص
0226م ،ص.25 – 22
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ثانيا ا :شروط الدفع بحجية األحكام
الشروط التي ينبغي توفرذا في الحكم ،لكي يكتسب الحجية ذي اتحاد الخصوم واتحاد
الموضوع (المحل) واتحاد السبب ،فا ا تخلف شرط من ذ ه الشروط ،تخلف تبعا ل لك الحجية،
ومن يم لم يعد باإلمكان الدفص بحجية الحكم لسبع الفصل فيه وتعتبر الدعوى الجديدة مختلفة عن
الدعوى السابقة ،ونبح ذ ه الشروط تباعا.
 -0اتحاد الخصوم :ال يلتزم الحكم الصادر في قضية معينة إال الخصوم المميلين في الدعوى
فحجية األحكام كحجية العقود ال تسرت إال على من كان طرفا فيها ،ألنه ليس من العدل
أن نعطي لحكم ما ،حجية على شخص لم يكن طرفا في الدعوى ،ولم تتم له الفرصة
للدفاع عن حقوقه ،وب لك ال يجوز دفص دعوى جديدة بحجية حكم سابع ،إال إ ا كان
الخصوم فيها أنفسهم خصوما في تلك الدعوى التي صدر فيها الحكم السابع ،ويقصد
باتحاد الخصوم ،اتحاد أطراف الدعوى الحقيقيين ال بنشخاصهم المميلين في الدعوى ،فا ا
كان ألحد الخصوم نائب في الدعوى كالوكيل أو الولي فالحكم يكتسب الحجية بالنسبة إلى
األصيل ال إلى النائب عنه ،ألن األصيل ذو الطرف الحقيقي في الدعوى(.)1
 -8اتحاد الموضوع (المحل) :يعد موضوع الدعوى ،من العناصر المهمة التي تحدد نطاقها
وتوضم معالمها ،ويعرف موضوع الدعوى بننه ،ما يطلبه المدعي من المحكمة في
عريضة دعواه ،فهو الحع أو المركز القانوني ال ت يسعى المدعى لحمايته ،سواا تعلع
لك بشيا مادت أو معنوت ،فهو عبارة عن تقرير وجود أو عدم وجود حع أو مركز
قانوني ،أو الزام الخصم بنداا شيا أو القيام بعمل أو االمتناع عن عمل ،ويتحد موضوع
الدعوى حسب طبيعته ،فا ا كان دينا كر سببه وتاريخ وقوعه واستحقاقه ،وا ا كان من

 -1عبد الرزاق أحمد السنهورت ،مرجص سابع ،فقرة  ،265ص.655
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المنقوالت دون جنسه ونوعه وقيمته وأوصافه وا ا كان من العقارات حدد موقعه وحدوده
وسنده العقارت ا ا كان موجودا.
 -2اتحاد السبب :يقصد باتحاد السبب ،أن يكون سبب الدعوى السابقة والجديدة واحدا ،أما
السبب فيقصد به مصدر الحع ،أت الواقعة القانونية أو المادية التي نشن عنها موضوع
الدعويين ،كالشراا أو الميرا والوصية ،وات مصدر من مصادر االلتزام.

المبحث الثاني :مادهية الطعن في الحكم القضائي
القاعدة العامة في الطعن ،أنه ال يجوز الطعن في األحكام التي تصدر أيناا سير الخصومة
()1

وال تنتهي بها الخصومة ،والمقصود ذو عدم جواز الطعن الفورت

في األحكام الصادرة قبل

الفصل في موضوع الدعوى قبل صدور الحكم الختامي المنهى للخصومة برمتها( ،)2ولم يكن
إعمال ذ ه القاعدة إال تطبيقا لمبدأ تركيز الخصومة المدنية التي اعتمدذا المشرع سواا بالنسبة
إلجراااتها أو بالنسبة للطعن في الحكم الصادر فيها(.)3
ومن خالل ذ ه القاعدة والمبررات التي قامت عليها وما يترتب عليها من يار ،ولدت
كنتيجة حتمية ومنطقية والعتبارات مغايرة لما قامت عليه ذ ه القاعدة فكرة الطعن المباشر في
األحكام المدنية ،التي نص عليها المشرع في المادة ( )050من قانون اإلجرااات المدنية
اإلماراتي ،فنخرج ذو والقضاا كييرا من األحكام التي ال تنتهي بها الخصومة من نطاق الحظر
 -1المادة ( )050من قانون اإلجرااات المدنية رقم  00لسنة 0228م ،دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 -2كان القانون المصرت القديم يجعل إجراا إعالن الحكم إلى المحكوم عليه كقاعدة عامة ميعادا لبدأ الطعن فيه ،وإ ا لم يعلن الحكم
فهن باب الطعن فيه يظل مفتوحا مهما طال الزمن حتى يلحقه التقادم ،وفي ات الوقت كان يجيز للمحكوم عليه الطعن في الحكم فور
صدوره وإن لم يعلن به ،أت دون انتظار ما يسمى "ببدا ميعاد الطعن" ،وذ ا ما حدا بالبع إلى القول بنن ذ ا الميعاد ليس ميعادا
لبدا الحع في الطعن ،وإنما ذو ميعاد لبدا الفرصة األخيرة للحع في الطعن .أو بمعنى خر ذو بداية النهاية له ا الحع .حتى تم
تعديل نظام ميعاد الطعن بالقانون الصادر في 0268م وال ت جعل ذ ا الميعاد يبدأ من تاريخ صدور الحكم كقاعدة عامة ،ال من
تاريخ إعالنه .فنصبم ميعاد الطعن بداية ونهاية معا ،وليس بداية النهاية وحسب .أحمد مسلم ،أصول المرافعات ،التنظيم القضائي
ص.621
 -3د .وجدت راغب ،حول جواز الطعن المباشر في األحكام الصادرة في طلبات وقت النفا المعجل ،مجلة العلوم القانونية
االقتصادية0255 ،م ،ع  ،0السنة  ،05ص.820
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المنصوص عليه ،وأجاز الطعن فيها فور صدورذا .لك ألنه لو سمحنا بقبول الطعن في األحكام
غير المنهية للخصومة جميعها فور صدورذا ،ألدى لك إلى تقطيص أوصال القضية الواحدة
وتوزيعها بين المحاكم المتعددة ،وال يخفى ما يرتبه لك في أحيان كييرة من تعويع الفصل في
موضوع الدعوى وإطالة أمد التقاضي ،وذ ا ي دت بدوره إلى تراكم القضايا أمام المحاكم وتعطيل
سير العدالة ،وذي نتيجة نحرص جميعا على العمل على تقويضها والحد من يارذا( .)1وأيضا ما
تسببه من زيادة في نفقات التقاضي مص احتمال أن يقضي في نهاية المطاف في أصل الحع للخصم
ال ت أخفع في النزاع الفرعي ،فيغنيه لك عن الطعن في الحكم الصادر ضده قبل الفصل في
موضوع النزاع( .)2فضال عن أنه من المحتمل أن يلغي ذ ا الحكم من محكمة الطعن ،في حين
تستمر الخصومة األصلية وتصدر المحكمة فيها أحكاما عديدة .والخطورة ذنا ،أن إلغاا ذ ا الحكم
يترتب عليه إلغاا كافة األحكام الالحقة عليه ،وفي لك مضيعة للوقت والجهد والنفقات(.)3
وذ ه األحكام غير المنهية للخصومة قد تكون أحكاما قطعية كالحكم برف
أو دفص بعدم القبول برف

رفص قبول الدعوى لرفعها على غير ت صفة( ،)5أو برف

دفص شكلي(،)4
الدفص بعدم

جواز نظر الدعوى المرفوعة لسابقة الفصل فيها( ،)6أو الحكم بقبول االستئناف شكال في الطلب
الموضوعي( ، )7أو الحكم في مسنلة فرعية .وقد تكون متعلقة باإليبات ،كالحكم بسماع شاذد أو

 -1د .أحمد السيد صاوت ،الوسيط في شرح قانون المرافعات0222 ،م – 8111م ،ص.552 – 558
 -2الم كرة اإليضاحية لقانون المرافعات المصرت رقم  55لسنة 0222م.
 -3وإ ا قيل بنن الحل ذو وقف الخصومة األصلية حتى صدور حكم من محكمة الطعن في الحكم غير المنهى للخصومة لتشتت
القضية بين أكير من محكمة ،ولتعطل الفصل في القضايا نظرا لما يستغرقه الطعن من وقت إجرااات .فتحي والي ،الوسيط،
ص ،651كما أنه قد ي دت إلى تكرار وقف الخصومة بمناسبة الطعن في كل حكم صادر أيناا سير الدعوى .أحمد ماذر زغلول،
يوسف أبو زيد ،أصول وقواعد المرافعات ،ص.255 – 0582
 -4كالحكم برف
 05لسنة 26ق.

الدفص بعدم االختصاص أو الحكم برف

الدفص ببطالن صحيفة التعديل 82 .مارس 0251م طعن مصرت رقم

 -5نق

مدني مصرت 5 ،مايو 0252م الطعن رقم  552لسنة 22ق 82 .مارس 0255م السنة  86ص.660

 -6نق

مدني مصرت 82 ،نوفمبر 0250م الطعن رقم  82لسنة  26ق.

 -7نق

مدني مصرت 05 ،مايو  0222الطعن رقم  562لسنة  22ق.
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بندب خبير( ،)1أو انتقال المحكمة أو إحضار الخصوم .وقد تكون متعلقة بسير اإلجرااات كالحكم
بضم قضية إلى قضية أخرى ،أو بالفصل بينهما ،أو بتنجيل الدعوى إلعادة إعالن الخصوم(.)2
()3

وقد تكون متعلقة بمسنلة االختصاص واإلحالة ،ومنها ما يتعلع بالحع في الدعوى

أو

بموضوعها ،كالحكم في شع من الطلبات( .)4وذك ا إ ا رفعت دعوى ملكية عقار ،جاز أن يصدر
حكما بعدم قبول الدعوى النعدام المصلحة أو الصفة في رفص الدعوى ،وجاز أن يصدر فيها حكما
بهعادة إعالن البائص للحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى ،وجاز أن يصدر حكم بندب خبير
لتحديد مساحة العقار المبيص عند االختالف على المساحة الم كورة في العقد االبتدائي بين البائص
والمشترت ،وجاز أن يصدر حكم بصحة توقيص البائص إ ا دفص بهنكار توقيعه سواا منه أو من
وريته ،وجاز الحكم برف

الدفص بسقوط الخصومة لعدم السير فيها من قبل المدعي "المشترت"،

وحكم خر بنن جزاا من العقار المبيص غير مملوك للبائص ،إما ألنه يقص ضمن أمالك الدولة أو ألنه
مملوك على الشيوع بين مجموعة من الورية ،وذك ا تصدر في الخصومة الواحدة أحكام فرعية
متعددة دون أن تفصل بشكل كلي وبحكم منه في الدعوى المرددة بين الخصوم فيها(.)5
ويستعر

المبح

الياني "الطعن المباشر" بشكل تفصيلي قمنا بتقسيمه إلى مطلبين،

خصص المطلب األول في النظرية العامة للطعن ،بينما يتناول المطلب الياني طرق الطعن
العادية.

 -1نق

مدني مصرت 80 ،إبريل 0252م السنة  82ص.622

 -2الم كرة اإليضاحية لقانون المرافعات المصرت .أحمد زغلول ،أعمال القاضي التي تحوز حجية األمر المقضي وضوابط حجيتها،
رقم  . 68حي يضمن تلك األعمال المتعلقة بسير الخصومة ،كالحكم بضم الدعاوت وتنجيلها وقفل باب المرافعة من عداد األحكام
الصادرة قبل الفصل في الموضوع .وأيضا وجدت راغب ،مبادئ ص .522في حين ي ذب الرأت الراجم فقها إلى اعتبارذا من عداد
األعمال المتعلقة باإلدارة القضائية .انظر ،أحمد خليل ،التعار بين األحكام القضائية ص.21
 -3د .فتحي والي ،الوسيط في القانون القضائي المدني0222 ،م – 8110م ،ص 651رقم .225
 -4نق

مدني مصرت 82 ،مايو 0252م الطعن رقم  552لسنة  26ق.

 -5د.محمد محمود إبراذيم ،معيار األحكام الغير مهنية للخصومة0225 ،م – 0226م ،ص.0

32

المطلب األول :النظرية العامة للطعن
تقرر بع

()1

التشريعات

قاعدة عامة مفادذا عدم جواز الطعن في األحكام الفرعية التي

تصدر أيناا سير الدعوى وال تنتهي بها الخصومة إال بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها...
أت أن ذ ه األحكام ال تقبل الطعن المباشر مستقلة عن موضوع الدعوى وإنما مص الحكم الفاصل
في الموضوع المنهي للخصومة برمتها ،مص استيناا بع

القرارات من حكم ذ ه القاعدة .وعدم

جواز الطعن المباشر في األحكام غير المنهية للخصومة يحيط بطرق الطعن المختلفة عادية كانت
أو غير عادية لورود القاعدة المتعلقة بها في سياق القواعد العامة للطعن في األحكام القضائية
عموما ،ومن الواضم أن ذ ه المادة معنية في المقام األول واألخير بتحديد الوقت ال ت ينبغي أن
يطعن فيه في األحكام الفرعية التي تصدر أيناا سير الخصومة وليس الطعن من حي

المبدأ ال ت

تكفلت به نصوص أخرى في موضعها من القانون.
وقد خلص رأت

()2

إلى القول بنن ضابط التفرقة بين األحكام التي تقبل الطعن المباشر

واألحكام التي ال تقبل الطعن المباشر ذو أن الحكم ال ت ال يقبل الطعن المباشر ذو ال ت يغني
صدور الحكم في الموضوع عن الطعن فيه فور صدوره ،أما الحكم ال ت يقبل الطعن المباشر فهو
حكم ال يغني مطلقا صدور الحكم في الموضوع عن الطعن فيه مباشرة ألنه حكم بسبب ضررا
للمحكوم عليه على النحو ال ت يتع ر زواله بصدور الحكم في الموضوع.
والحكمة التشريعية من عدم جواز الطعن المباشر في األحكام الفرعية ،تعتبر ذ ه القاعدة
من تجليات مبدأ تركيز الخصومة المدنية التي اعتمدذا المشرع سواا بالنسبة إلجراااتها أم بالنسبة

 -1راجص المادة ( ،)050قانون اإلجرااات المدنية (0228 / 00م) لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
 -2أبو الوفا ،نظرية األحكام في قانون المرافعات ،ط ،2منشنة المعارف ،اإلسكندرية0221 ،م ،بند  252ص.628
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للطعن في الحكم الصادر فيها( ،)1ولواله ألمكن تقطيص أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين
المحاكم المتعددة فضال عن تنخير الفصل في موضوع الدعوى وإطالة أمد التقاضي وعرقلة سير
العدالة مص احتمال أن يقضى في نهاية المطاف في أصل الحع للخصم ال ت أخفع في النزاع
الفرعي فيغنيه لك عن الطعن في الحكم الصادر ضده قبل الفصل في موضوع الدعوى( ،)2وذو
ما يفيد انعدام المصلحة في الطعن ،وذو مسوغ كاف لعدم قبوله.
كما أن إجازة الطعن في الحكم غير المنهي للخصومة فور صدوره وقبل الحكم المنهي
للخصومة من الممكن أن ت دت إلى إلغاا ذ ا الحكم من محكمة الطعن في الوقت ال ت تستمر فيه
الخصومة األصلية ،وي دت إلغاا ذ ا الحكم غير المنهي للخصومة إلى زوال أت حكم خر الحع
عليه يفتر

صدوره ،وفي لك تبديد للوقت والجهد والنفقات(.)3

ويقصد بالحكم المنهي للخصومة ،الحكم المنهي للخصومة األصلية كلها ،فه ا انتهت دون
فصل في الدعوت كالحكم ببطالن الئحة الدعوى أو بعدم االختصاص بالدعوت دون إحالة ،أو
بسقوط الخصومة فهن ذ ا الحكم يقبل الطعن فورا لكونه منهية للخصومة كلها ،وسواا أكان فاصال
في الموضوع أم صادرا قبل الفصل في الموضوع.
فالحكم الصادر بعدم االختصاص ال يقبل الطعن الفورت إال إ ا قضى بعدم االختصاص
بجميص الطلبات ،أما إ ا استبقت المحكمة بع

الطلبات للفصل في موضوعها فهن الحكم بعدم

 -1وجدت راغب ،الطعن المباشر في األحكام الصادرة في طلبات وقف النفا المعجل ،مقال منشور في مجلة العلوم القانونية
واالقتصادية ،جامعة عين شمس ،العدد األول لسنة  05ص ،820وأيضا محمود مصطفی يونس ،نظرية الطعن المباشر ط ،0دار
النهضة العربية ،القاذرة8110 ،م ،ص.5
 -2نبيل إسماعيل عمر ،الطعن باالستئناف وإجراااته ،منشنة المعارف اإلسكندرية ط 0221م ،بند  ،028ص.862
 -3فتحي والي ،الوسيط في قانون القضاا المدني ،دار النهضة العربية ،القاذرة8110 ،م ،بند  ،822ص.651
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االختصاص ببع

()1

الطلبات دون بعضها األخر ال يقبل الطعن الفورت

ألنه لم ينه الخصومة

كلها وإنما جزاا منها.
والحكم المنهي للخصومة ذو الحكم ال ت يصدر في موضوع الدعوى برمته أو ينهي
الخصومة برمتها بغير حكم في موضوعها ،فقد تصدر في الدعوى أحكام ال تقبل الطعن المباشر
يم تنقضي الخصومة دون صدور حكم في الموضوع ودون صدور حكم منه للخصومة(.)2
والحكم المنهي للخصومة كلها ذو ال ت ينهي إجرااات ذ ه الخصومة المطروحة على
درجة التقاضي التي صدر فيها نظرة االستقالل خصومة أول درجة عن خصومة الدرجة
اليانية( .)3والعبرة في تكييف الحكم بننه من للخصومة أو غير منير لها بما ينص عليه القانون
وليس بما تسبغه المحكمة أو الخصوم من أوصاف( )4فال بد من أن نكون بصدد قضاا في خصومة
وأن يكون ذ ا القضاا قد تمخ

عن حكم وضص نهاية لها ،ليقال عندئ بنن ذ ا الحكم من

للخصومة وإال فال يعتبر من ذ ا القبيل.
أما األحكام التي تصدر أيناا سير الخصومة دون أن تنهيها كلها سواا تعلقت باإلجرااات
أم بمسنلة فرعية متعلقة باإليبات أم بقبول الدعوى أم بموضوع النزاع ،فال تقبل الطعن الفورت
وإنما يمكن الطعن فيها مص الحكم المنهي للخصومة أو بعد الطعن فيه ،فه ا طعن فيها على استقالل
وجب على محكمة الطعن أن تقضي من تلقاا نفسها بعدم جواز ذ ا الطعن سواا أكان عادية أم
غير عادت وأيا كان سبب الطعن(.)5

 -1فتحي والي ،مرجص سابع ،ص.658-650
 -2أحمد أبو الوفا ،نظرية األحكام في قانون المرافعات ،ط ،5منشنة المعارف0225 ،م ،اإلسكندرية ،مصر ،ص.210
 -3محمد كمال عبد العزيز ،تقنين المرافعات في ضوا القضاا والفقه ،الجزا األول ،ط0225 ،0م ،ص.212
 -4محمود مصطفى يونس ،نظرية الطعن المباشر ،ط ،0دار النهضة العربية ،القاذرة8110 ،م ،ص.61
 -5فتحي والي ،المرجص السابع ،بند  ،822ص.652-650

35

ويمكن المحافظة على وحدة الخصومة بحي

ال يجوز الطعن في األحكام التي ال تنهي الخصومة

إال مص الطعن في الحكم المنهي لها خشية تمزق أوصال الخصومة وتشتتها بين المحاكم المختلفة،
ويقصد باألحكام غير المنهية للخصومة تلك األحكام التي ال ت دت إلى انقضاا الخصومة بحي
تبقى الدعوى تحت يد المحكمة وضمن واليتها وذي غير قابلة للطعن بها إال مص الحكم الفاصل في
الخصومة (.)1
ولم يكن إعمال ذ ه القاعدة إال تطبيقا لمبدأ تركيز الخصومة المدنية التي اعتمدذا المشرع
سواا بالنسبة إلجراااتها أو بالنسبة للطعن في الحكم الصادر فيها(.)2
وتنص المادة ( )050من قانون اإلجرااات المدنية اإلماراتي على أنه "ال يجوز الطعن
في األحكام التي تصدر أيناا سير الدعوى وال تنتهي بها الخصومة إال بعد صدور الحكم المنهي
للخصومة كلها ،و لك فيما عدا األحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى واألحكام
القابلة للتنفي الجبرت ،واألحكام الصادرة بعدم االختصاص وك لك األحكام الصادرة باالختصاص
إ ا لم يكن للمحكمة والية الحكم في الدعوى.
ذ ه المادة تعالج في الواقص قابلية األحكام التي ال تنتهي بها الخصومة للطعن المباشر
باالستئناف ،أو بنت طريع من طرق الطعن.
ومن جهة أخرى فالمادة (/882أ) من قانون اإلجرااات المدنية اإلماراتي لسنة 8115م،
تنص على أنه"....:
 -0النفا المعجل واجب بقوة القانون في األحوال اآلتية :أ -األحكام الصادرة في المواد
المستعجلة أيا كانت المحكمة التـي أصدرتها"......
 -1أيمن ممدوح محمد الفاعورت ،أسباب انقضاا الخصومة ،ط ،0عمان :دار زذران للنشر والتوزيص8108 ،م ،ص.52
 -2وجدت راغب ،حول جواز الطعن المباشر في األحكام الصادرة في طلبات وقف النفا المعجل ،مجلة العلوم القانونية االقتصادية
 ،0255ع ،0السنة  ،05ص.820
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ومن جهة يالية تنص المادة  052مكرر من قانون اإلجرااات المدنية اإلماراتي بدورذا على أنه
"يجوز استئناف األحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة األولى بسبب مخالفة قواعد
االختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطالن في الحكم أو بطالن في اإلجرااات أير في
الحكم ".....وال شك أن ذ ه المادة سوف تكون محال لدراسة تفصيلية في ذ ا المكان ،نظرا ألن
االستئناف ذنا ينصب على حكم انتهائي ،فهو إ ا أت االستئناف يكون بالمخالفة لقاعدة النصاب فيما
يتعلع بالطعن به ا الطريع .ومن جهة رابعة ،تنص المادة  052مكرر من قانون اإلجرااات
المدنية اإلماراتي على أنه" :ويجوز أيضا استئناف جميص األحكام في حدود النصاب اإلنتهائي إ ا
كان الحكم صادرا على خالف حكم سابع لم يحز قوة األمر المقضي وفي ذ ه الحالة يعتبر الحكم
السابع مستننفا بقوة القانون إ ا لم يكن قد صار انتهائي عند رفص االستئناف ،".....أيضا ذ ه المادة
تجد مكانا أصيال في ذ ا النطاق لتحليلها التحليل ال ت يبين نطاقها وحكمتها وأيارذا.

المطلب الثاني :طرق الطعن العادية (الطعن باالستئناف)
يتمتص الحكم القضائي بالطعن طبقا لما تقرره قواعد المرافعات كما وردت في نصوص
قانون اإلجرااات المدنية اإلماراتي والطعن في األحكام ذي أذم وسيلة من وسائل الرقابة التي
تمارسها الجهات القضائية األعلى على الجهات القضائية األدنى .وقد دأب الفقهاا على تقسيم طرق
الطعن في األحكام إلى :طرق طعن عادية وطرق طعن غير عادية.
وب لك فهن المشرع حصر طرق الطعن العادية على وجه التحديد وذي طريقة االستئناف
وعليه يتعين أن يقوم الطعن على أساس طعنه على أت حالة دون قيد ،وأنه باإلمكان أن تعيد الجهة
الناظرة في الطعن النظر في موضوع النزاع برمته من جديد ،كما أن لها أير موقف في التنفي إال
إ ا نص القانون على خالف لك.
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واالستئناف ذو طريع الطعن العادت في األحكام االبتدائية بالتظلم منها أمام محكمة أعلى
بقصد إلغاا الحكم المطعون فيه أو تعديله( ،)1فهو يتضمن الشكوى من تصرفات قضاة محكمة أول
درجة ،وذو الوسيلة التي يطبع بها مبدأ التقاضي على درجتين( )2وذ ا المبدأ يعد ضمانة ذامة من
ضمانات القضاا ألنه ي دت إلى تدارك أخطاا القضاة.
ويتميل االستئناف بننه حينما يصدر حكم ابتدائي في قضية ما ،للمحكوم عليه أن يتقدم
بطلب إلى محكمة االستئناف خالل  21يوما من صدور الحكم االبتدائي بحقه ،ويتم لك أمام
محكمة االستئناف التي قد تيبت الحكم االبتدائي أو تلغيه أو تصدر بحكم أفضل للمحكوم عليه.
ويعتبر أيضا بننه طريع طعن عادت في األحكام الصادرة من المحاكم ،يجوز استعماله
عن طريع أت خصم في الدعوى األصلية لم يستجب الحكم لطلباته كلها أو بعضها ،والهدف منه
ذو عر

نفس النزاع على جهة قضائية أعلى من تلك المصدرة للحكم محل الطعن من أجل

رقابته وتقدير مدى سالمته وتطابقه مص القانون.
كما يشار إلى أن الطعن في األحكام القضائية باالستئناف يقصد به إتاحة الفرصة لمن
صدر ضده الحكم من محكمة أول درجة أن يعيد طرح النزاع مرة يانية أمام محكمة أعلى درجة
وأكير خبرة من المحكمة التي أصدرت الحكم األول ال ت لم يشبص مصالم الطاعن .ونظام الطعن
باالستئناف في األحكام القضائية تسيطر عليه فكرة واحدة أيا كان نوعه أو كانت طبيعته :ذ ه
الفكرة ذي إتاحة عر

ات النزاع مرة أخرى أمام محكمة أخرى غير التي فصلت فيه ألول مرة

إلعادة النظر في ات النزاع أو في القضاا ال ت حسم ذ ا النزاع .والطعن باالستئناف تم تنظيمه
من زمن بعيد في القوانين التي لها تاريخ إجرائي كفرنسا باعتباره طريقا عاديا للطعن في األحكام

 -1د .رمزت سيف ،الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ،دار النهضة العربية ،القاذرة ،ط 0251 ،2م ،ص،215
وك لك د .أحمد مليجي ،الطعن باالستئناف ،دار الفكر العربي ،القاذرة ،الطبعة اليانية0252 ،م ،ص.6
 -2د .فتحي والي ،ص ،502وأحمد مسلم ،أصول المرافعات ،ص ،625وأبو الوفا ،نظرية األحكام في قانون المرافعات ،ص.252
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الصادرة من محاكم أول درجة وكان ذ ا الطعن يرمي إلى إعطاا قاضي االستئناف كل سلطات
قاضي أول درجة (.)1

المطلب الثالث :طرق الطعن غير العادية
حصر المشرع طرق الطعن غير العادية وبينها على وجه التحديد وذي تختلف عن طرق
الطعن العادية ،حي

أن الطعون الغير عادية خالف األصل وتجد أن الطاعن ي سس طعنه على

أحد العيوب الم كورة حصرا ،وال ينظر إال في العيب محل الطعن فقط ،وطرق الطعن الغير
عادية ذي التماس إعادة النظر والطعن بالنق

.

الفرع األول :الطعن بالتماس إعادة النظر
تناول قانون اإلجرااات المدنية االتحادت ،الطعن بالتماس إعادة النظر بالتنظيم والتفصيل،
وعلة إعادة النظر إرضاا الشعور االجتماعي الطبيعي بالعدالة ال ت يتن ى بهدانة برتا ،وإلرضاا
ذ ا الشعور يتعين التوفيع بين االحترام الواجب للحكم النهائي ،وبين اعتبارات العدالة والمصلحة
االجتماعية في إصالح األخطاا القضائية .وعلى الرغم من تنوع حاالت إعادة النظر ،واختالف
الوقائص التي تفرضها كل حالة ،فيمة خصائص وقواعد تخضص لها جميعها .فهي تفتر
خطن واقعيا شاب الحكم ،وذي تفتر
إعادة النظر فيه .وأخيرا فهي تفتر

جميعا

ك لك واقعة جديدة طرأت أو اكتشفت بعد الحكم وتقتضي
أن اإلعادة يطال الحكم في اته وليس في الدعوى.

ولما كان مناط إعادة النظر ،ظهور واقص جديد لم يكن مطروحا على المحكمة عندما
أصدرت حكمها ،وكان من شنن ذ ا الواقص الجديد التنيير في الحكم ال ت أصدرته المحكمة وال ت

 -1د .نبيل إسماعيل عمر ،الوسيط في الطعن باالستئناف في المواد المدنية والتجارية ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،االسكندرية،
8112م ،ص.5

39

أضحى نهائيا ،ومن يم فهن إعادة النظر ال تعدو في ذ ه الحالة أن تكون تعديال لمسار حكم أصبم
مجافيا للعدالة ،يستوجب تصحيحه من طرف ات المحكمة التي أصدرته.
والطعن بالتماس إعادة النظر ذو طريع غير عادت للطعن في األحكام الصادرة بصفة
نهائية بناا على أسباب محددة في القانون على سبيل الحصر ،و لك لوقوع القاضي في خطن غير
عمدت عند تقديره لمسائل الواقص في النزاع المطروح عليه .أما إ ا أخطن في مسائل القانون عمدا
أو سهوا ،وكان الحكم قد صدر نهائيا فنن طريع الطعن الواجب اإلتباع ذو طريع الطعن
بالنق

(.)1
وحسب نص المادة ( )062من قانون اإلجرااات المدنية اإلماراتي تقابله المادة ()820

من قانون المرافعات المصرت

()2

فهن الحكم ال ت يقبل الطعن فيه بالتماس إعادة النظر يجب أن

يكون الحكم قد صدر وأيا كانت المحكمة التي أصدرته سواا كانت ابتدائية ،استئنافية ،أما األحكام
()3

االبتدائية غير النهائية فال يجوز الطعن فيها بااللتماس

والحكم يجب أن يكون نهائيا ،على أن

األحكام في حاالت معينة ال تقبل االستئناف أو التفاق الخصوم على نهائية الحكم ،في كل ذ ه
الحاالت يعتبر الحكم قد صدر نهائيا وبالتالي يجوز الطعن فيه بااللتماس.
أما األحكام االبتدائية لكونها صادرة قابلة للطعن عليها باالستئناف فهي ال تقبل االلتماس
لوجوب استنفاد طريع الطعن العادت باالستئناف أوال ،فه ا صدر حكم باالستئناف وذو نهائي في

 - 1مجلس وزراا العدل العرب :المركز العربي للبحو القان ونية والقضائية ،ورقة عمل بعنوان :طرق الطعن غير العادية في
األحكام اإلدارية مقدمة إلى الم تمر الخامس لر ساا المحاكم اإلدارية في الدول العربية المنعقد في بيروت في الفترة ما بين
5ـ8105/2/2م ،ص.5
 -2قانون المرافعات المدنية المصرت ،طرق الطعن في األحكام ،الفصل اليال  :التماس إعادة النظر ،المادة ( :)820للخصوم أن
يلتمسوا إعادة النظر في األحكام الصادرة في األحوال اآلتية -0 ،إ ا وقص من الخصم غش كان من شننه التنيير في الحكم  -8 .إ ا
حصل بعد الحكم إقرار بتزوير األوراق التي بنى عليها أزو قضى بتزويرذا -2 ،إ ا كان الحكم قد بنى على شهادة شاذد قضى بعد
صدوره بننها مزورة -2 ،إ ا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها - 5.
إ ا قضى الحكم بشيا لم يطلبه الخصوم أو بنكير مما طلبوه  - 6.إ ا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبع  - 5 .إ ا صدر الحكم
على شخص طبيعي أو اعتبارت لم يكن مميال تمييال صحيحا في الدعوى و لك فيما عدا حالة النيابة االتفاقية -8.لمن يعتبر الحكم
الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إيبات غش من كلن يميله أو تواطئه أو إذماله الجسيم.
 -3أحكام محكمة النق

المصرية ،الطعن رقم  0262لسنة  ،22مكتب فني 05 ،صفحة ،رقم .555
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جميص الحاالت جاز الطعن عليه بااللتماس إ ا توافرت أسبابه .ومتى حكم بسقوط الخصومة في
االستئناف اعتبر الحكم المستننف نهائيا ،في جميص األحوال ومتى حكم بسقوط الخصومة في
التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول االلتماس ،سقط طلب االلتماس أما بعد الحكم بقبول االلتماس
فتسرت القواعد السالفة الخاصة باالستئناف أو بنول درجة حسب األحوال (مادة  )012من قانون
اإلجرااات المدنية اإلماراتي ،ألن طرق الطعن العادية بالنسبة له لم تستنفد(.)1
واألحكام التي ال تقبل الطعن المباشر يجوز الطعن فيها على استقالل بااللتماس إ ا كانت
تقبله .كما أن المطاعن التي تشوب الحكم الفرعي وتجعله قابال لاللتماس ال يجوز الطعن بها في
الحكم الصادر في الموضوع ألن شروط قبول الطعن غير العادت يجب النظر إليها في كل حكم
على حده ،واألحكام الصادرة في موضوع االلتماس أو برفضه ال يجوز رفص التماس فيها فالطعن
ب ات الطريع ال يجوز مرتين في الحكم(.)2

الفرع الثاني :الطعن بالنقض
إن محكمة النق

ذي جهة مراقبة لصحة تطبيع القانون وتوحيد فهمه ،وليس من وظيفتها

الفصل في النزاع ال ت صدر فيه الحكم المطعون فيه ،غير أن المشرع خرج عن ذ ا األصل
وأجاز لدائرة النق
الطعن بالنق

بالمحكمة الفصل في موضوع النزاع ،وقد عبر لك قانون تنظيم وإجرااات
أما المحكمة االتحادية العليا ،والمادة ( )022من قانون اإلجرااات المدنية

االتحادت ،والمادة ( )822من قانون اإلجرااات الجزائية االتحادت(.)3

 -1دولة اإلمارات العربية المتحدة :المحكمة االتحادية العليا ،جلسة االينين الموافع  05من يونيو سنة 8105م ،االلتماس رقم 2
لسنة 8105م مدني.
 -2د .نبيل إسماعيل عمر ،مرجص سابع ،ص.620-622
 -3دولة اإلمارات العربية المتحدة ،المحكمة االتحادية العليا ،الم تمر األول ،مرجص سابع ،ص.26-25
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وإ ا قررت دائرة النق

التصدت لحكم محكمة اإلحالة ،فننها تعتبر عندئ بميابة محكمة

استئناف فيما يتعلع بعناصر النزاع الواقعية والقانونية فيكون لها ما له ه األخيرة من سلطات ،فهي
ملزمة بهتباع حكمها في المسنلة القانونية التي نق

الحكم بسببها" .وحي

إن قضاا ذ ه المحكمة

استقر على أن نطاق الدعوى أمام محكمة التصدت يتحدد بما رفص عنه االستئناف ،وأن لمحكمة
التصدت نظر االستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة ،وما كان قد
قدم من لك للمحكمة االبتدائية ،إال ما سقط منها.)1("....
إن الطعن بالنق
نهائية(.)2يجوز الطعن بالنق

ذو طريع غير عادت للطعن في األحكام القضائية الصادرة بصفة
في األحكام الصادرة من محاكم االستئناف سواا كانت أحكام

ص ادرة في الموضوع أو قبل الفصل في الموضوع ،وسواا كانت أحكام وقتية أو مستعجلة .كما
يجوز الطعن في أت حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته إ ا كان فاصال في نزاع خالفا
لحكم خر سبع أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة األمر المقضي .وإ ا حكم بسقوط
الخصومة في االستئناف وصار الحكم االبتدائي نهائيا فال يجوز الطعن فيه بالنق
الطعن العادت لم يستنف كما أن ميعاد السقوط يجب ميعاد النق

 -1دولة اإلمارات العربية ،المحكمة االتحادية العليا ،دائرة النق
8112/5/02م.
 -2د .نبيل إسماعيل عمر ،النظرية العامة للطعن بالنق

ألن طريع

(.)3

 ،الطعن رقم  585لسنة 8112م ،نق

إدارت ،جلسة

 ،منشنة المعارف للنشر ،اإلسكندرية0221 ،م ،ص.622

 -3د .عبد الحميد الشواربي ،طرق الطعن في األحكام المدنية والجنائية ،منشنة المعارف ،اإلسكندرية0226 ،م ،ص.222

42

الفصل األول :قاعدة عدم جواز الطعن المباشر
تنص المادة ( )050من قانون اإلجرااات المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة على
"أنه ال يجوز الطعن في األحكام التي تصدر أيناا سير الدعوى وال تنتهي بها الخصومة إال بعد
صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ،و لك فيما عدا األحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف
الدعوى واألحكام القابلة للتنفي الجبرت .واألحكام الصادرة بعدم االختصاص وك لك األحكام
الصادرة باالختصاص إ ا لم يكن للمحكمة والية الحكم في الدعوى".
يتبين من قرااة ذ ا النص أن المشرع بين حالة امتناع الطعن المباشر في القرارات
الفرعية الغير منهية للخصومة تلك التي تنتي في فترة السير في الدعوى ،إ ال يمكن الطعن
المباشر فيها إال بعد صدور قرار موضوعي يفصل في موضوع النزاع باستيناا بع

القرارات

الفرعية من حكم ذ ا النص ،ميل تلك القرارات التي تصدر بوقف السير في الدعوى .وقد ذب
القضائي إلى أن الحكم الصادر برف

طلب وقف الدعوى يقبل الطعن الفورت باالستئناف دون

حاجة االنتظار إلى صدور الحكم الموضوعي وال فرق من وجهة نظرذم أت القضاا بين األحكام
القاضية بقبول طلب وقف الدعوى أو ما يقضي برفضه(.)1
إن ما أتى به القضاا قد ذب إليه إجماع الفقه المقارن فيما سبع ،ويتضم لك في القضاا
المصرت لنص المادة ) (212من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصرت التي اقتبس عنها
المشرع اإلماراتي نص المادة ) (151من قانون اإلجرااات المدنية لدولة اإلمارات العربية
المتحدة.
في مقابل ذ ه القاعدة العامة ،أوردت المادة استينااات ،تتعلع بالمسائل التالية:

 -1أ.د .محمد عبد الحميد محمد الخطيب ،دراسات ،علوم الشريعة والقانون ،المجلد  ،20ملحع8102 ،0م ،ص.508
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 -0األحكام الوقتية.
 -8األمور المستعجلة.
 -2األحكام القاضية بقبول طلب وقف الدعوى.
 -2األحكام القابلة للتنفي الجبرت.
 -5األحكام الصادرة بعدم االختصاص.
 -6األحكام الصادرة باالختصاص.
سنحاول من خالل ذ ه الدراسة تقييم ما ذب إليه المشرع اإلماراتي في ضوا التعريف
بالقاعدة العامة التي ال تجيز الطعن المباشر في األحكام غير المنهية للخصومة ومبررات الخروج
عليها وتقييم موقف القضاا اإلماراتي المتعلع بقرار المبدأ العام بعدم جواز الطعن المباشر في
األحكام غير المنتهية للخصومة واالستينااات الوارد عليها من خالل المبحيين التاليين:
المبح األول :الحكم المنهي للخصومة والحكم غير منهي للخصومة
المبح الياني :أيار الطعن المباشر وتطبيقاته

المبحث األول :الحكم المنهي للخصومة والحكم غير المنهي للخصومة
من الجدير بال كر أن تعدد أنواع الحكم القضائي ليس مقيدا أو حصريا ،حي

أنه من

الممكن أن تتوافر في الحكم الواحد أكير من صفة من الصفات التي تشكل نوعا مستقال من
األحكام.
وتنسيسا على قاعدة عدم جواز الطعن المباشر في الحكم المنهي للخصومة والغير منهي
للخصومة نجد أن تلك القاعدة تلتحم بباقي أفكار ومسائل القانون اإلجرائي مما أعطاذا نطاقا متسعا
يتسع مص مكانتها العلوية والتي أضفاذا عليها التشريص اته فصارت بحع منهجا متكامال يرتقي إلى
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مفهوم نظرية ات خطورة عملية على فكرة جواز أو عدم جواز الطعن .وإزاا لك نقسم ذ ا
المبح إلى يالية مطالب:
المطلب األول :الحكم المنهي للخصومة
المطلب الياني :الحكم غير المنهي للخصومة
المطلب اليال  :الحكمة من قاعدة عدم جواز الطعن المباشر

المطلب األول :الحكم المنهي للخصومة
إن المقصود بالحكم المنهي للخصومة ،ذو الحكم ال ت ي دت إلى انقضاا الخصومة
بنكملها أمام المحكمة التي تتوالذا ،سواا كان حكما فاصال في الموضوع ،كالحكم بهجابة طلبات
المدعي أو برف

طلباته ،أو كان حكما إجرائيا قبل الدخول في موضوع الدعوى كالحكم بعدم

االختصاص أو عدم توفر المصلحة.
وذو حكم صادر في درجة التقاضي دون االعتداد بانتهاا الخصومة بالنسبة إلى خصم
بعينه أو بالنسبة إلى محكمة ما ،ويمكن أن تكون ذ ه األحكام موضوعية أو إجرائية قطعية ،أو
غير قطعية( .)1وبما أن الخصومة تنتهي بصدور حكم في موضوعها ،ك لك قد تنتهي بصدور حكم
فرعي قد صدر فيها ،فيكون لك الحكم الفرعي قابال للطعن المباشر ،ويقصد بالخصومة المنتهية
ذي تلك التي جاات بمقتضى الطلب األصلي أو التي تم تعديل نطاقها من حي

السبب أو

 -1د .أحمد أبو الوفا ،التعليع على قانون المرافعات ط ،2منشنة المعارف ،اإلسكندرية ،مصر1979 ،م ،ص .305وما بعدذا و لك
تعليقا على المادة ) (212من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصرت التي تقابل المادة ( )050من قانون اإلجرااات المدنية
اإلماراتي.
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الموضوع أو األطراف ال ين تقدموا بطلبات عارضة من جانب أحد الخصوم في مواجهة اآلخر أو
من جانب أحدذما في مواجهة شخص خارج عن الخصومة(.)1
كما ويعتبر الحكم منهيا للخصومة سواا كان فاصال في الموضوع أم صادرا قبل الفصل
فيه( .)2قاضيا بهجابة موضوع الطلبات أم برفضها ،أما الحكم ال ت ال ينهي الخصومة كلها ال يقبل
الطعن المباشر وإن كان من شننه أن ينهيها بالنسبة لطلب ما حكم في موضوعه ،وفي حالة تقرر
ضم طلبين مرتبطين يصبم الحكم الصادر في أحدذما غير قابل في الطعن المباشر ألنه ال ينهي
الخصومة برمتها وأن كان قد أنهى الخصومة بالنسبة له ا الطلب(.)3
أما في حالة تعدد الطلبات مص استقاللها عن بعضها في كافة عناصرذا ،فهن الحكم المنهي
للخصومة في أحدذا يقبل الطعن فيه على استقالل ولو صدر قبل الفصل في الطلبات األخرى(.)4
وك لك شنن الحكم ال ت ينهي الخصومة بالنسبة إلى خصم دون باقي الخصوم ألن العبرة بانقضاا
الخصومة كلها بالنسبة لجميص األطراف(.)5
أما الحكم ال ت ينهي الخصومة لبع

الخصوم بحي تبقى معلقة بالنسبة لبعضهم األخر،

فال يقبل الطعن المباشر ،ومن لك الحكم بعدم قبول طلب التدخل( .)6لك إن تطور نطاق
الخصومة باتساعها ال ينبغي أن ي ير في وحدتها وكونها خصومة واحدة ،فبالرغم من اتساع
نطاقها من حي

الموضوع أو األطراف فننها تجمص بين طياتها نسيجا واحدا لنزاع واحد أو

 -1د .أحمد السيد صاوت ،الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ،دار النهضة العربية ،القاذرة8111 ،م ،بند ،512
ص.221-282
 -2إبراذيم حرب محيسن ،نظرية الطعن المباشر ،مجلة الحقوق ،جامعة البحرين ،المجلد السابص ،العدد الياني ،يوليو 8101م،
ص.8101
 -3د .األنصارت حسن نيداني ،مبدأ وحدة الخصومة ونطاقه في قانون المرافعات ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية0222 ،م.
بند ،85ص.22
 -4د .نبيل إسماعيل عمر ،الطعن باالستئناف وإجراااته ،منشنة المعارف ،اإلسكندرية1980 ،م ،بند  ،052ص.825
 -5نق مدني مصرت في الطعن رقم  84لسنة  40ق تاريخ 0255/2/82م وال ت جاا فيه":..أن الحكم بانقضاا الخصومة
بالتقادم بالنسبة ألحد الخصوم وتحديد جلسة بنظر الدعوى بالنسبة لباقي الخصوم ال يقبل الطعن المباشر".
 -6د .نبيل إسماعيل عمر ،مرجص سابع ،بند  ،052ص.825
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نزاعات مرتبطة ،وله ا ال يصم أن تنتقل من درجة التقاضي في أول درجة إلى درجة التقاضي
اليانية إال وذي محتفظة به ا التماسك لضمان أن يصدر فيها حكم واحد أو أحكام متعددة ،لكنها
ليست متعارضة(.)1
مما سبع يمكن استخالص أن الحكم المنهي للخصومة ذو ال ت يصدر في موضوع
الدعوى برمته أو ينهي الخصومة كلها ،وذو ال ت ينهي إجرااات ذ ه الخصومة المطروحة على
درجة التقاضي التي صدر فيها ،فال بد أن نكون بصدد قضاا في خصومة وأن يتمخ

ذا

القضاا عن حكم وضص نهاية لها ،أما األحكام التي تصدر أيناا سير الدعوى دون أن تنهيها سواا
تعلقت باإلجرااات أو بمسنلة فرعية ،أو تعلقت باإليبات أو بقبول الدعوى أو بموضوع النزاع فال
تقبل الطعن الفورت وإنما مص الحكم المنهي للخصومة(.)2

المطلب الثاني :الحكم غير المنهي للخصومة
يقصد بالحكم غير المنهي للخصومة ،ال ت يصدر أيناا سيرذا دون أن ي دت إلى
انقضااذا .فال تقبل الطعن فيها فور صدورذا أت ال تقبل الطعن الفورت المباشر( .)3كما تتعدد
األحكام غير المنهية التي تصدر أيناا سير الخصومة .فقد تكون صادرة في مسنلة إجرائية أو في
مسنلة من مسائل اإليبات أو في جزا من موضوع النزاع دون أن تفصل في الموضوع كله أو
بالنسبة لبع

الخصوم دون البع

اآلخر ،أو في مسنلة قبول الدعوى .و لك على الوجه اآلتي:

 -1د .حسن األنصارت نيداني ،مرجص سابع ،بند  ،812ص.215
 -2د .أحمد أبو الوفا ،نظرية األحكام في قانون المرافعات المدنية والتجارية ،ط ) (4منشنة المعارف ،اإلسكندرية0221 ،م ،بند
 ،252ص.622
 -3د .أحمد ذندت ،قانون المرافعات المدنية والتجارية ،دار الجامعة الجديدة8112 ،م ،ص.216
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 )1األحكام غير المنهية للخصومة المتعلقة باإلجرا ات أو بشكل الخصومة:
وذ ه األحكام ال تنهي الخصومة إجرائيا ،وذي تحديدا األحكام الصادرة برف

أحد

الدفوع الشكلية أو اإلجرائية المتعلقة بهجرااات الخصومة ،وذ ه الدفوع ذي التي يكون الغر
منها الطعن في صحة الخصومة أو في إجراااتها المكونة لها ،فهي إ ا ال تتعلع بالحع في الدعوى
أو الحع المدعى به ،وإنما ترمي إلى استصدار حكم ينهي الخصومة إجرائيا ،ومن يم تفادت
إمكانية صدور حكم في موضوعها أو تعطيل الفصل فيه( ،)1فه ا قوبلت بالرف

من قبل المحكمة

فهن حكم المحكمة ال يكون منهيا للخصومة.
ومن التطبيقات القضائية له ه الحالة ،الحكم برف

الدفص بعدم اختصاص المحكمة أيا كان

نوعه ،ألن ذ ا الحكم يبقي الخصومة أمام المحكمة وال يخرجها من حوزتها حتى تصدر حكمها
الفاصل في الموضوع( ،)2حتى ولو كان ذ ا الحكم قد حسم مسنلة وحدة السبب القانوني للطلبات
المقدمة في الدعوى( )3لتقدير قيمة الطلبات ميال ،ومن أميلة األحكام غير المنهية للخصومة ك لك
الدفص بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ،والحكم برف

الدفص ببطالن

الحكم برف

صحيفة افتتاح الدعوى ،أو صحيفة الطعن أو أت إجراا فيها ،والحكم الصادر برف

الدفص ببطالن

صحيفة تعديل الطلبات في الدعوى( ،)4والحكم برف

الدفص ببطالن اإلجرااات لنقص األذلية(،)5

والحكم بانقطاع سير الخصومة( .)6والحكم بشطب الدعوى( ،)7والحكم برف
صحيفة االستئناف لخلوذا من األسباب ،أو رف

الدفص ببطالن صحيفة الطلب العار

الدفص ببطالن
أو التدخل

 -1د .فتحي والي ،الوسيط في قانون القضاا المدني :قانون المرافعات المدنية والتجارية – وأذم التشريعات المكملة له ،دار النهضة
العربية ،القاذرة8112 ،م ،ص.226
 -2محكمة النق

المصرية ،نق

مدني 88 ،يونيو 0258م السنة  82ص 21 .0052مايو  0262السنة  02ص.0152

 -3محكمة النق

المصرية ،نق

مدني ،نق

مدني  2يناير 0262م السنة  05ص.02

 -4محكمة النق

المصرية ،نق

مدني ،نق

مدني  02مارس 0251م السنة  80ص.222

 -5محكمة النق

المصرية ،نق

مدني ،نق

مدني  6مارس 0255م الطعن رقم  505لسنة  22ق.

 -6محكمة النق

المصرية ،نق

مدني ،نق

مدني  82مارس 0252م الطعن رقم  260لسنة  22ق.

 -7محكمة النق

المصرية ،نق

مدني ،نق

إيجارات  02يناير 0228م الطعن رقم  225لسنة  26ق.
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أو اختصام الغير ،أو الحكم برف

الدفص بسقوط االستئناف ،أو الحكم بقبول الطلب العار

من

أحد الخصوم أو بقبول التدخل ،أو اختصام الغير ،والحكم بعدم سماع الدعوى في شع منه.
 )2األحكام غير المنهية للخصومة المتعلقة بمسائل اإلثبات:
وذي األحكام التي تتعلع بهجراا من إجرااات اإليبات في الدعوى كالحكم بتوجيه اليمين
المتممة( .)1والحكم بجواز إيبات الحع بطريع معين .كحكم النزاع بشنن جواز اإليبات بالبينة أو
عدم جوازه .والحكم بهحالة الدعوى إلى التحقيع إليبات صورية العقد موضوع النزاع بكافة طرق
اإليبات بما فيها اإليبات بطريع البينة .والحكم في االدعاا الفرعي بالتزوير سواا بقبوله أو بعدم
قبوله أو رفضه أو سقوط الحع فيه .والحكم الصادر من محكمة االستئناف برف

الطعن بالجهالة

واإلنكار والتزوير مص إعادة الدعوى للمرافعة في الموضوع .والحكم بندب خبير .كما ذو الشنن
في الحكم بندب خبير في حالة وضص يد قضى الحكم باعتباره غصبا وليس إيجارا .وقضاا
المحكمة االستئنافية برد وبطالن السند ،يعتبر حكما غير منه للخصومة وفقا للمادة ( )050قانون
اإلجرااات المدنية اإلماراتي ،والحكم برف

الدفص باعتبار االستئناف كنن لم يكن ،والحكم برف

االدعاا بالتزوير وقبل الفصل في الموضوع بانتقال المحكمة لالطالع على مستند مودع بالشهر
العقارت ،والحكم في شكل االستئناف والفصل في االدعاا بتزوير اإلعالن ال يجوز الطعن في
ذ ين الحكمين استقالال ،والحكم بهحالة الدعوى إلى التحقيع إليبات أن البائص كان معتوذا وقت
صدور عقد البيص منه(.)2

 -1محكمة النق

المصرية ،نق

مدني  21ديسمبر 0256م ،رقم  ،85ص.0258

 -2المحكمة االتحادية العليا بدولة اإلمارات ،الطعن  265لسنة 26ق (أحوال شخصية) جلسة 0250/6/88م ،س ،88ص.528
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 )3األحكام التي تفصل في جز من النزاع أو بالنسبة لبعض الخصوم دون البعض اآلخر:
وذ ه األحكام على الرغم من كونها تفصل في الموضوع إال أنها ال تفصل في النزاع
بنكمله بل يبقي أجزاا أخرى لم يفصل فيها بوجه كلي أو فصل بالنسبة لبع
البع

الخصوم دون

األخر.
ومن التطبيقات القضائية في القضاا اإلماراتي له ه الحالة ،الحكم بصحة ونفا إقرار

الوصية دون تحديد األعيان التي ينف فيها ،ال يعد حكما منهيا للخصومة كلها وليس حكما من
أحكام اإللزام القابلة للتنفي الجبرت ،وليس من قبيل األحكام التي يجوز الطعن فيها على استقالل
لك ألن الهدف األصلي من ذ ا الشع من الطلبات ذو تقرير صحة الوصية و لك بغر
ملكيتها ليل

تيبيت

األعيان من تركة المتوفى ،ومن األميلة ك لك الحكم باعتبار العقد وصية في دعوى

صحة ونفا عقد بيص وندب خبير لتحديد عناصر التركة توصال لتقدير اليل
الوصية ،والحكم باستحقاق مور

المدعية لمبلغ معين مقابل تعوي

ال ت تخرج منه

الدفعة الواحدة ومكافنة نهاية

الخدمة مص إعادة الدعوى للمرافعة إلدخال خصوم خرين لتحديد نصيبها فيه ،والحكم بفسخ عقد
البيص ورد اليمن إلى البائص مص إحالة الدعوى للتحقيع إليبات الضرر المطلوب التعوي
والحكم برف

الدفص بالتقادم( ،)1وبيبوت الحع في التعوي

عنه،

وندب خبير لتقديره ،والحكم برف

صحة ونفا العقد وببطالن عقد البدل ومخالصتين مص ندب خبير لتصفية الحساب ،والحكم بصحة
ونفا عقد البيص وتحديد جلسة تالية لمناقشة الخصوم في طلب التعوي

 ،والحكم الصادر بتخفي

األجرة أو بتحديدذا وندب خبير لتقدير الفروق ،والحكم بتيبيت ملكية المدعي وندب خبير لتقدير
الريص المطالب به ،والحكم بنحقية العامل األول مربوط الفئة المالية التي سكن عليها مص ندب خبير

 -1المادة  206الفقرة اليالية ،قانون اتحادت رقم  02لسنة 0222م بهصدار قانون المعامالت التجارية.
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الحتساب الفروق المستحقة له ،مص األخ بعين االعتبار أن محل النزاع مسنلة علمية أو فنية فال
يحتاج فيها إلى ندب خبير أو االستعانة به(.)1
والحكم بنحقية المحكوم له لحافز مالي بقدر معين مص ندب خبير لحساب مستحقاته.
والحكم الصادر من المحكمة االبتدائية القاضي بهلغاا القرار الصادر من لجنة الطعن فيما تضمنه
من استبعاد الربط اإلضافي ال ت أجرته المنمورية على المطعون ضده في سنوات النزاع وبهعادة
األوراق إلى اللجنة لنظر اعتراضاته في أسس التقدير ألنه لم يبقى بعده قرار أو حكم قابل للتنفي
الجبرت ،والحكم برف
دعوى تعوي

طلب االلتزام باألجر مص اإلحالة للتحقيع إليبات التعوي

 ،والحكم في

عن زيادة االستهالك في عين م جرة بندب خبير لتحقيع ذ ا االستهالك ولو كان

قد علع قضااه بمساالة المستنجر عن ذ ا التعوي

على مدى االستهالك ال ت ييبته الخبير،

والحكم بصحة عقد في دعوى صحة ونفا عقد بيص ضمت إلى دعوى الخصم بتيبيت ملكيته ل ات
العين لصورية ذ ا العقد الصادر من موريه وبهعادة الدعوى األخرى للمرافعة فهن الحكم
المستننف يعد قضاا غير منه للخصومة كلها(.)2
والحكم بهلغاا قرار لجنة الطعن الضريبي فيما تضمنه من استبقاا الربط اإلضافي مص
إعادة األوراق إليها لنظر اعتراضات الممول على أسس التقدير ،والحكم الصادر في دعوة تصفية
شركة ،بحل الشركة ووضعها تحت التصفية وتعيين مصف يتولى القيام بنعمال التصفية ألنه تبقى
مهام أخرى يتوالذا المصفى كقيامه بتصفية أموال الشركة وتحديد أنصبة الشركاا في نتيجة
التصفية وصدور حكم ختامي باعتماد ذ ه النتيجة أما إ ا لم يطلب المدعي اعتماد نتيجة التصفية أو
الحكم له بنصيبه في ناتج التصفية ،فهن القضاا بحل الشركة وتعيين مصف لها يعد قضاا منه
للخصومة ،والحكم بطرد المدعي عليه من بع

األعيان وبهعادة الدعوى للمرافعة بشنن البع

 -1جورج حزبون ورضوان عبيدات ،الزامبية قرارات التحكيم وقوتها التنفي ية في التحكيم المحلي والدولي ،مجلة الشريعة والقانون،
العدد السادس والعشرون ،إبريل 8116م ،ص.256-262
 -2محكمة النق

المصرية ،نق

مدني  82فبراير 0221م ،الطعن رقم  255لسنة  26ق.
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اآلخر ،أو الحكم بهعادة المنمورية إلى المصفي لتوزيص األرباح وفقا لنسب معينة دون المساس
بر وس األموال الحقيقية لكل شريك ،وإجراا المحاسبة ابتداا من خر ميزانية كان قد وقص عليها
من الجميص ،أو الحكم في األساس أو األصل ال ت بنيت عليه الدعوى(.)1
ويعد الحكم غير منهي للخصومة ولو كان الحكم الفرعي حكما قطعيا حسم النزاع حول
شع من أصل الحع ،أو كان قد فصل في أحد الطلبات الموضوعية التي تضمنتها الدعوى
المطروحة على القضاا.
وأما بالنسبة لألحكام غير المنهية للخصومة بالنسبة لبع

الخصوم دون البع

اآلخر

والتي ال تقبل الطعن المباشر له ا السبب والتي ترجص إلى تعلقها بنشخاص الخصومة ،فمن
تطبيقاتها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى بع
للبع

المدعي عليهم وسقوطها بالتقادم بالنسبة

اآلخر ،مص إعادتها للمرافعة بالنسبة للخصوم الباقيين(.)2
والحكم بسقوط الخصومة بالنسبة إلى بع

الخصوم مص تحديد جلسة لنظر الدعوى

بالنسبة لآلخرين .والحكم بعدم قبول طلب التدخل في دعوى قائمة بين خصومها األصليين(.)3
والحكم برف

الطلب العار

المقدم من أحد الخصوم وفي الدعوى األصلية برفضها

بالنسبة إلى أحد الخصوم وندب خبير بالنسبة للخصم اآلخر .والحكم باستحقاق مور

المدعية

لمبلغ معين من المال مص إعادة الدعوى للمرافعة إلدخال خصوم خرين لتحديد نصيب المدعية في
ذ ا المبلغ .والحكم ال ت يقضي بهجابة الطاعن بشنن إلزام الشركة المطعون ضدذا األولى بصفتها
مدينة أصلية بالمبلغ المطالب به ،وندب خبير لتحديد دين البنك قبلها وفقا لألسس المبينة في الحكم

 -1أحكام النق المصرت في خصوص عدم جواز استئناف األحكام التمهيدية ،نق
جلسة 0255/2/88م مجموعة المكتب الفني – السنة  – 86صـ  – 212فقرة .0
 -2نق

مصرت مدني  2مايو 0252م الطعن رقم  0182لسنة  25ق.

 -3نق

مدني  2إبريل 0252م الطعن رقم  551لسنة  22ق.

مدني في الطعن رقم  22لسنة  22قضائية –
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وقضى بالنسبة لمور

المطعون ضدذم بصفته كفيال متضامنا بهلغاا الحكم المستننف ورف

الدعوى قبله فهن ذ ا الحكم لم ينه الخصومة برمتها بين البنك الطاعن والشركة المطعون ضدذا
ومور المطعون ضدذم .والحكم ال ت يقضي بتنييد حكم أول درجة الصادر بهلزام المطعون ضده
بنن يدفص للطاعن أجرة عن المدة المطالب بها والتعوي
النفا المعجل بغير كفالة وبرف

عن الفصل ومقابل مهلة اإلخطار مص

طلب مقابل األعمال اإلضافية ،وكان الحكم االبتدائي قضى أيضا

بندب خبير لبيان مدى أحقية الطاعن في طلب إعانة غالا المعيشة وبدل المنم واإلجازات،
وقضت المحكمة بنن ذ ا القضاا ال تنتهي به الخصومة األصلية المرددة بين الطرفين وذي األجر
والتعوي

ومقابل مهلة اإلخطار واألعمال اإلضافية وإعانة الغالا وبدل المنم واإلجازات ،كما

أنه فيما يتعلع بمقابل األعمال اإلضافية ليس حكما قابال للتنفي الجبرت ،ومن يم فهن الطعن على
الحكم المطعون فيه في شقه الخاص بمقابل األعمال اإلضافية يكون غير جائز وال وجه للتحدت
في ذ ا المقام بنن الحكم في ذ ا الخصوص منه للخصومة كلها حسب نطاقها ال ت رفعت به أمام
محكمة االستئناف وذو طلب تعديل الحكم الصادر بشنن األجر والتعوي

ومقابل مهلة اإلخطار

واألعمال اإلضافية ،لك ألنه يبقى طلب إعانة الغالا وبدل المنم واإلجازات لم يفصل فيه .وأما
بالنسبة لألحكام الصادرة من محكمة االستئناف بشنن أحكام محكمة الدرجة األولى فهنه ال يكون
حكما منهيا للخصومة الحكم بتنييد حكم أول درجة فيما قضى به من رف

الطلب األصلي وإعادة

االستئناف للمرافعة فيما قضى به في الطلب االحتياطي( .)1والحكم بتنييد حكم أول درجة فيما
يتعلع بصحة ونفا عقد البيص بالنسبة ألحد الخصوم وندب خبير بالنسبة للخصوم اآلخرين.
والحكم بتنييد حكم أول درجة برد وبطالن عقد التخارج مص ندب مكتب الخبراا لبيان
مقدار األراضي الزراعية التي تركها المور األصلي.

 -1نق
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وقد أمرت محكمة االستئناف بضم دعوى طلب تيبيت ملكية المورية لحصتها في الميرا
مص دعوى صحة ونفا عقد التخارج وذما يختلفان موضوعا وسببا فال ي دت قرار ضمها معا إلى
فقدان أت منها استقاللها .كما ال يجدت تحدت الطاعن بنن الفصل في دعوى صحة ونفا عقد
التخارج ذو فصل في مسنلة أولية يترتب عليه مصير دعوى تيبيت الملكية و لك ألن دعوى صحة
ونفا عقد التخارج ال تعدو أن تكون دفاعا في الدعوى األصلية بتيبيت الملكية وإن قرار الضم
ينبني عليه في ذ ه الحالة اندماج أحدذما في األخرى ،وينتفي معه القول باستقالل كل منهما عن
األخرى .والحكم بتنييد حكم أول درجة فيما قضى فيه من تخفي

األجرة مص إبقائه الفصل في

الفروق( .)1والحكم بتعديل أرباح الممول في سنة واحدة ،وإعادة األوراق إلى منمورية الضرائب
بالنسبة للسنتين التاليتين لمحاسبته عن أرباحه الفعلية .والحكم بتنييد حكم أول درجة بشنن رف
الطلب األصلي بفسخ العقد والتعوي
الطلب العار

مص ندب خبير لتحقيع عناصر التعوي

التي يشتمل عليها

المقدم من المدعي عليه .والحكم بهلغاا حكم أول درجة في الطلب األصلي طلب

صحة البيص وبرف

االدعاا بالتزوير وبصحة المحرر مص إعادة المرافعة لنظر موضوع الدعوى

الفرعية بشان صحة ونفا عقد البيص ال ت تضمنه المحرر ال ت قضى بصحته ،فهن ذ ا الحكم غير
منه للخصومة برمتها أمام محكمة االستئناف .إ يبقى الشع المتعلع بصحة البيص مطروحا عليها لم
يفصل فيه بعد(.)2
 )4األحكام غير المنهية للخصومة المتعلقة بقبول الدعوى أو الطعن:
وذ ه األحكام ال تتعلع بالفصل في موضوع الحع أو أصل النزاع ،وإنما بالحع في
الدعوى نفسه ال ت يستقل في موضوعه وسببه عن الحع الموضوعي .ومن تطبيقاتها ،الحكم

 -1نق

مدني مصرت  85مايو 0255م الطعن رقم  062لسنة  20ق.
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الصادر برف

الدفص بعدم قبول الدعوى( ،)1أو االستئناف ،والحكم برف

الدفص بسقوط الحع في

رفص الدعوى لمضي أكير من ستة أشهر من وقت إنهاا العقد ألنه مما يتصل بميعاد رفعها وال
تنتهي به الخصومة .والحكم بجواز قبول الطعن بالتماس إعادة النظر دون إلغاا الحكم الملتمس فيه
مص إعادة االلتماس للمرافعة في موضوع االستئناف .وك لك الحكم الصادر بقبول االلتماس واعتبار
الحكم الملتمس فيه كنن لم يكن حكم غير منه للخصومة أمام محكمة االلتماس ألنه ال يعد فاصال
في الموضوع( .)2وإ ا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الطعن باالستئناف على الحكم
المستننف ال ت لم يتناول إال الفصل في الدعوى األصلية والخاصة بطلب برااة مة المدعي فيها
(مور

المطعون عليها) لرفعه قبل األوان ،وكان ذ ا الحكم لم ينه الخصومة التي أقامتها الهيئة

الطاعنة ضد المقاول للحكم المستننف يكون غير منه للخصومة كلها وال يجوز استئنافه(.)3

المطلب الثالث :الحكمة من قاعدة عدم جواز الطعن المباشر
إن المشرع إ نص في المادة ( )050من القانون اإلجرااات المدنية لدولة اإلمارات
العربية على أن ال يجوز الطعن في األحكام التـي تصدر أيناا سير الدعوى وال تنتهي بها
الخصومة إال بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها و لك فيما عدا األحكام الوقتية والمستعجلة
والصادرة بوقف الدعوى واألحكام القابلة للتنفي الجبرت واألحكام الصادرة بعدم االختصاص
وك لك األحكام الصادرة باالختصاص إ ا لم يكن للمحكمة والية الحكم في الدعوى .قد قصد إلى
أن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها وفقا له ا النص ذي الخصومة األصلية المنعقدة بين الطرفين
ال تلك التي تيار عرضا في خصوص دفص شكلي في الدعوى أو مسنلة فرعية متعلقة باإليبات ،وإ
كان الحكم المطعون فيه قد أقتصر على الفصل في الدعوى .وكان ذ ا القضاا ال تنتهي به
 -1نق مدني مصرت  05يناير 0262م السنة  02ص 85 .021يناير 0256م الطعن رقم  262لسنة  28ق .وذ ا األخير
يتعلع بحالة الحكم برف الدفص جواز نظر الدعوى.
 -2نق
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الخصومة األصلية بين الطرفين كلها أو بعضها ،وال يزال لمحكمة االستئناف بعد صدور الحكم
المطعون فيه أن تستمر في نظر الموضوع عند طرحه عليها للفصل فيه ،إ كان لك فهن الحكم
المطعون فيه ال يجوز الطعن فيه استقالال ويتعين على محكمة النق

أن تقضى من تلقاا نفسها

بعدم جواز الطعن لتعلقه بالنظام العام(.)1
ي ذب رأت األغلبية ( ،)2إلى أن المشرع ما منص الطعن في األحكام الفرعية فور صدورذا
إال على تقدير أن صدور الحكم في الموضوع قد يغني عن الطعن فيها مباشرة ،وبعبارة أخرى ال
يستقر وييبت الضرر ال ت يصيب المحكوم عليه من جراا صدور األحكام الفرعية (التي ال تقبل
الطعن المباشر) إال بصدور الحكم عليه في موضوع الدعوى ،وإنما صدر حكم في شع من
الموضوع ويبت بصدوره الضرر ال ت يبرر الطعن في الحكم الفرعي معه ،جاز الطعن في
الحكمين معا.
وقد جاا أيضا في نص المادة ( )050من قانون اإلجرااات المدني اإلماراتي ،ما يدل
على أن المشرع وضص قاعدة عامة مقتضاذا منص الطعن المباشر في األحكام التي تصدر أيناا نظر
الدعوى وال تنتهي بها الخصومة كلها ،بحي ال يجوز الطعن فيها إال مص الطعن في الحكم الصادر
في الموضوع ،سواا كانت تلك األحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة باإليبات وحتى
لو كانت منهية لجزا من الخصومة ،واستينى المشرع أحكاما أجاز فيها الطعن المباشر من بينها
األحكام التي تصدر في شع من الموضوع متى كانت قابلة للتنفي الجبرت .إ ا قبل صدور الحكم
في كل الموضوع – يتوافر الضرر ال ت يصدر الطعن في الحكم الفرعي مص الطعن في الحكم
الصادر في شع من الموضوع ال ت يقبل الطعن المباشر إ ا كان بين القضائين رباط ال يقبل

 -1نق
فقرة.0
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التجزئة بحي

يكون نظر الطعن في الحكم الصادر في شع من الموضوع ال ت يقبل الطعن

المباشر يستتبص حتما بح

األحكام الفرعية الصادرة قبله وذي تعد مستننفة .بعبارة أخرى يجوز

الطعن في الحكم الفرعي ال ت يقبل الطعن المباشر يجوز الطعن فيه مص الطعن المباشر في الحكم
في شع من الموضوع إ ا كان إلغاا األول يستتبص إلغاا اآلخر(.)1
وال يجوز طبقا لنص المادة ( )050من قانون اإلجرااات المدنية اإلماراتي الطعن في
األحكام التي تصدر أيناا سير الدعوى وال تنتهي بها الخصومة إال بعد صدور الحكم المنهي
للخصومة كلها و لك فيما عدا األحكام الوقتية والمستعجلة الصادرة بوقف الدعوى واألحكام القابلة
للتنفي الجبرت وم دى لك أنه ال يجوز الطعن على استقالل في األحكام ولو كانت فاصلة في شع
من الموضوع أو أصل الحع المتنازع عليه متى كانت صادرة قبل الحكم المنهي للخصومة كلها
إال أن تك ون من بين األحكام الواردة على سبيل الحصر في لك النص .إن المشرع منص الطعن
المباشر في األحكام التي تصدر أيناا نظر الدعوى وال تنتهي بها الخصومة كلها بحي

ال يجوز

الطعن فيها إال مص الطعن في الحكم الصادر في الموضوع سواا كانت تلك األحكام موضوعية أو
فرعية أو قطع ية أو متعلقة باإليبات وحتى لو كانت منهية لجزا من الخصومة واستينى المشرع
أحكاما أجاز فيها الطعن المباشر من بينها األحكام التي تصدر في شع من الموضوع متى كانت
قابلة للتنفي الجبرت ألن القابلية للتنفي تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية في الطعن فيه على
استقالل وحتى يتسنى طلب وقف نفاده ،وأن األحكام الفرعية والموضوعية الصادرة لمصلحة
المستننف أو ضده التي ال تقبل االستئناف المباشر وفقا للمادة ( )050من قانون اإلجرااات

 -1د .محمد إبراذيم ،معيار األحكام الغير منهية للخصومة :على ضوا الفقه وقضاا النق

 ،دار الفكر العربي0226 ،م ،ص.055
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المدنية ،تعتبر مستننفة مص استئناف الحكم المنهي للخصومة كلها ال ت يصدر بعدذا في الدعوى
بشرط أال تكون قد قبلت صراحة(.)1
مما سبع كره ،ترى الباحية أن الحكمة من قاعدة عدم جواز الطعن المباشر ،تدل على أن
المشرع قد وضص قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقالل في األحكام الصادرة أيناا
سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها ،وغاية المشرع في لك ذو الرغبة في منص تقطيص
أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على لك أحيانا من تعويع
الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتما من زيادة نفقات التقاضي ولم يستينى المشرع
من لك إال األحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى واألحكام الصادرة في شع من
الدعوى متى كانت قابلة للتنفي الجبرت ،وإ كان المشرع قد أورد ذ ه األحكام على سبيل الحصر
استيناا من القاعدة العامة ،فهنه ال يجوز القياس عليها .فعلى سبيل الميال ،كان الحكم باالستئناف قد
صدر في شنن مدى مسئولية الطاعنين ميال في ديون شركة ما دون أن تنتهي به الخصومة كلها
وذي المطالبة بالدين وال ت يمكن من طلب اإلحالة إلى خبير لتحديد مقدار الدين ،كما أنه ليس من
األحكام المستيناة الواردة على سبيل الحصر في المادة ( )050من قانون اإلجرااات المدني
اإلماراتي فهن الطعن فيه على استقالل يكون غير جائز وإنما يجوز الطعن فيه مص الحكم الختامي
المنهي للخصومة كلها.

المبحث الثاني :أثار الطعن المباشر
ييور التسا ل حول أير استئناف شع من موضوع النزاع أو حكم فرعي فيه يقبل الطعن
المباشر على السير في الطلب األصلي وذل يتعين على المحكمة أن توقف الفصل في الطلب

 -1نق مدني مصرت ،في الطعن رقم  200لسنة  22قضائية ،جلسة 0221/5/2م مجموعة المكتب الفني ،السنة  ،20صـ
 ،0822فقرة.0
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األصلي حتى يتم الفصل في الطعن ! قد يقال

()1

بنن محكة أول درجة ال تملك االستمرار في نظر

الدعوى إ ا كان استئناف الحكم الصادر فيها يعد مسنلة أولية ال بد من الفصل فيها أوال قبل نظر
الموضوع كي ال تتخ إجرااات مهددة باإللغاا إ ا ما تقرر إلغاا الحكم الصادر منها ،وفي لك
إرذاق للخصوم ال طائل من ورائه ،وعلى ذ ا األساس ال مفر من وقف الدعوت حتى يفصل في
االستئناف ،والقول بغير لك يجعل االستئناف عديم الفائدة ألن استمرار محكمة أول درجة في
نظر الموضوع دون انتظار نتيجة الطعن ،لن يمكنها أن تضص في حسبانها وجهة النظر التي
ارتنتها محكمة الدرجة اليانية.
وال يسلم أخرون به ا الرأت ويرون أن على محكمة أول درجة مواصلة الفصل في
الموضوع وليس يمة ما يمنعها من استنفاد واليتها بشننه ،بل إن العكس ذو الصحيم ،فهي ملزمة
باالستمرار في نظر الدعوى ما دام القانون لم يلزمها بوقفها ،ولو كان للمشرع رأت خر لما تردد
في اإلفصاح عنه كما في حاالت الوقف القانوني ،ومن لك ما يقرره المشرع المصرت عند الطعن
المباشر في الحكم القاضي بعدم االختصاص واإلحالة إلى المحكمة المختصة حي

يلزم المحكمة

المحول إليها الدعوى بوقفها إلى أن يتم الفصل في الطعن.
ونحن ن يد الرأت القائل بوقف الدعوى و لك استنادا إلى نصوص القانون المتعلقة بالوقف
التعليقي ال ت تقرره المحكمة كلما رأت أن حكمها في موضوع النزاع متوقف على الفصل في
مسنلة أخرى تخرج عن دائرة اختصاصها ،وال تملك سلطة الفصل في ذ ه المسنلة لتجاوزذا حدود
اختصاصها القيمي أو النوعي أو الوظيفي مما يستوجب وقف نظر الدعوت بانتظار الفصل في
المسالة األولية من قبل المحكمة المختصة(.)2

 -1أبو الوفا ،نظرية األحكام ،بند  250ص 622وما بعدذا.
 -2وجدت راغب ،مبادئ القضاا القانوني ،دار النهضة العربية ،ط8110 ،0م ،ص.622
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كما لو أييرت مسنلة أولية أمام محكمة صلحية وكانت من اختصاص محكمة البداية ،أو
أييرت مسنلة أمام محكمة مدنية و كانت من اختصاص محكمة جزائية أو إدارية( ،)1و من ذ ا
القبيل أن يطعن في الحكم الصادر عن المحكمة في مسنلة فرعية يتوقف عليها الفصل في
الموضوع أو أن يكون الحكم المطعون فيه متعلقا بشع من النزاع مرتبط بالطلب األصلي ،ففي
كليهما نصادف ما يمكن اعتباره مسنلة أولية يتوقف عليها مواصلة نظر الموضوع ،والفصل فيها
يخرج عن دائرة االختصاص النوعي لمحكمة الدرجة األولى ،على اعتبار أن الطعن باالستئناف
من اختصاص محكمة الطعن وذي محكمة الدرجة اليانية وليست محكمة الدرجة األولى التي تنظر
في الموضوع ،فالطعن في الحكم الصادر بعدم قبول الدفص بعدم االختصاص يحول في حال قبوله
دون استمرار المحكمة في نظر الدعوت ويلزمها باإلحالة إلى المحكمة المختصة ،والطعن في
الحكم الصادر بعدم قبول الدفص بمرور الزمن في حال قبوله يرفص يد المحكمة عن النزاع ويمنعها
عن مواصلة النظر فيه وك لك الحال بالنسبة لمعظم األحكام والقرارات التي تقبل الطعن المباشر،
وما دام قبول الطعن في ذ ه األحكام م يرة على اختصاص المحكمة وسلطتها في مواصلة نظر
موضوع الدعوى فال بد أن يفضي إلى وقف الخصومة بانتظار صدور قرار عن محكمة الطعن
وال ت في ضوئه يتقرر مواصلة السير في الخصومة من النقطة التي توقفت عندذا أو تقرير
نهايتها.
وقد يش عن لك بع

القرارات واألحكام األخرى التي ال ي ير الحكم الصادر في

الطعن فيها على اختصاص المحكمة وسلطتها في نظر الموضوع كما ذو شان الطعون المقدمة في
األحكام المستعجلة والقرارات الصادرة بوقف الدعوت .وإ ا كان المرجم أن يتم وقف الدعوى
األصلية عند الطعن المباشر في األحكام غير المنهية للخصومة وفقا لشروط الوقف التعليقي ال ت
تقرره المحكمة ،إال أن ذ ا الوقف ال بد وأن ييير تسا ل خر حول سلطة المحكمة في إصداره
 -1وجدت راغب ،مرجص سابع ،ص.622
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وفيما إ ا كان قرار الوقف خاضعة لمح

تقديرذا أم أنه لزاما عليها إصدار ذ ا القرار باالحتكام

إلى نصوص القانون المتعلقة بالوقف التعليقي.
والمشرع اإلماراتي فلم يترك خيارا للمحكمة وألزمها بوقف الدعوى عندما قرر في المادة
( )018من قانون اإلجرااات المدنية اإلماراتي ما يلي" :تنمر المحكمة بوقف الدعوى إ ا رأت
تعليع الحكم في موضوعها على الفصل في مسنلة أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب
الوقف يكون ألت من الخصوم تعجيل الدعوى" ،وعبارة "تنمر المحكمة" تختلف عن عبارة "يكون
للمحكمة" واألولى قاطعة الداللة في أن المشرع اإلماراتي يلزم المحكمة بنن تنمر بالوقف التعليقي
إ ا توافرت شروطه فهل يمكن القول في ضوا ما قرره المشرع بنن الوقف التعليقي إلزامي في
القانون اإلماراتي
وقد يقال بنن المشرع لم يلزم المحكمة بالوقف وإال لنص عليه صراحة كما فعل المشرع
اإلماراتي في حالة الطعن في الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة واإلحالة إلى المحكمة
المختصة ،كما أن ميل ذ ا القول من شننه أن يزيل الفارق بين الوقف القانوني ال ت يقرره المشرع
في بع

النصوص تحديده وبين الوقف القضائي ال ت تقرره المحكمة في حاالت لم ترد حصرا،

وب لك يستحيل الوقف القضائي إلى وقف قانوني.
وواقص األمر أن نوعي الوقف لم يتقررا إال بنصوص القانون والفارق بينهما أن ما يعرف
بالوقف القانوني يقرره المشرع مباشرة وفي حاالت يمكن اإلحاطة بها وتحديدذا أما الوقف
القضائي أو ما يعرف بالوقف التعليقي فليس من السهل اإلحاطة بالحاالت التي يمكن أن يقرر
الوقف بناا عليها ،وذ ا ذو شنن الوقف ال ت يتقرر عندما يتوقف الفصل في موضوع الدعوى
على الفصل في مسنلة أولية تيار أمام المحكمة ،وميل ذ ا الوقف يستوعب حاالت كييرة ال يمكن
حصرذا فكان من األنسب إدراجها تحت قاعدة عامة .وإ ا صم أن المحكمة تتمتص بسلطة تقديرية
في حالة الوقف التعليقي ،فه ه السلطة قاصرة فقط على تقدير ما إ ا كانت المسنلة األولية الميارة
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أمامها ضرورية للحكم في موضوع الدعوى أم ال ،فه ا قدرت أنها ضرورية وأن الحكم في
الموضوع معلع عليها ،تحتم عليها أن تقرر وقف الدعوى ،وال خالف من ذ ه الناحية بين نوعي
الوقف القانوني والقضائي.
أما ما يميز الوقف القانوني عن الوقف القضائي فهو أن األول يتحقع بقوة القانون بعكس
الياني ال ت يتم بقرار من المحكمة ،وإ ا كان من المحتم أن يصدر قرار من المحكمة بالوقف في
كليهما ،إال أن قرار المحكمة في حالة الوقف القانوني يكون كاشفة ويرتب ياره القانونية بمجرد
توافر سببه ،بعكس قرار المحكمة الصادر بالوقف القضائي ال ت يكون منشئا وال يرتب ياره إال
()1

من صدور حكم المحكمة

نخلص من لك إلى أن الطعن المباشر في األحكام القضائية غير

المنهية للخصومة يستتبص وقف الدعوت في الحاالت التي ي دت قبول الطعن فيها إلى نزع
اختصاص المحكمة أو رفص يدذا عن النزاع ،وأن السلطة التقديرية الممنوحة للمحكمة تنحصر في
تقدير وجود ذ ه الصلة وتقف عندذا ،فال تستطيص وقف الدعوى عند انتفائها وعليها أن تقرر وقفها
إ ا توافرت ،وإ ا كان المشرع لم يلزمها صراحة ب لك فهن الغاية من الطعن المباشر والحكمة من
الوقف التعليقي للدعوى يقودان إلى ذ ا الرأت.
كما يجيز القانون تجميص أشخاص الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها مرة يانية أمام محكمة
الطعن و لك في األحوال التي:
 .0يتعدد فيها الخصوم.
 .8ويكون موضوع الدعوى:
أ .غير قابل للتجزئة

 -1فتحي والي ،مرجص سابع ،بند  ،205ص.522
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ب .أو التزام بالتضامن.
ت .أو دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينة فيها(.)1
وتيور المشكلة في الحاالت التي يرفص فيها طعن من بع

المحكوم ضدذم ضد بع

المحكوم لهم ،وذي حاالت عدم التجزئة أو االلتزام بالتضامن ،أو الدعوى التي يوجب فيها القانون
اختصام أشخاص معينين.
ألن ذ ا الوضص يفتم المجال لتضارب األحكام وتناقضها ،فمن لم يرفص ضده طعن يصير
الحكم األول بالنسبة له نهائيا ،ومن رفص ضده طعن يحتمل أن يصدر حكم فيه مناق
األول ،وبالتالي يستحيل تنفي ه جبريا.

 - 1دعوى الشفعة ،دعوى استرداد المنقوالت المحجوزة ،دعوى بطالن عقد زواج مرفوعة من الغير ضد الزوجين.

للحكم
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الفصل الثاني :االستثنا على قاعدة عدم جواز الطعن المباشر
األصل أنه يجوز استئناف األحكام الصادرة من المحاكم في الدعوى العمومية أو الدعوى
المدنية ،على أن تكون فاصلة في الموضوع ،فالقاعدة أنه ال يجوز استئناف األحكام الصادرة قبل
الفصل في الموضوع( ،)1إال ما استينت عليه المادة ( )050من قانون اإلجرااات المدنية
اإلماراتي.
نقصد به ه االستينااات أن ذناك أحواال معينة تصدر فيها أحكام فرعية صادرة قبل
الفصل في كل الموضوع ،وال تنتهي بها كل الخصومة القائمة أمام محكمة الموضوع سواا كانت
محكمة أول درجة أو ياني درجة ،ورغم لك يجيز المشرع الطعن فيها فور صدورذا دون انتظار
لصدور الحكم المنهي لكل الخصومة.
وقد نصت المادة ( )050من قانون اإلجرااات المدنية اإلماراتي على عدد من األحكام
التي تقبل الطعن المباشر ذي :األحكام الوقتية والمستعجلة ،األحكام الصادرة بوقف الدعوى،
األحكام القابلة للتنفي الجبرت ،األحكام الصادرة بعدم االختصاص واإلحالة إلى المحكمة المختصة
باألحكام الصادرة باالختصاص إ ا لم تكن للمحكمة الوالية .ونتناول بهيجاز ذ ه األحكام.
وقد قمنا بتقسيم ذ ا الفصل إلى أربص مباح  ،تناول المبح
المستعجلة ،وتناول المبح

األول األحكام الوقتية

الياني الحكم الصادر بوقف الدعوى ،وتناول المبح

القابلة للتنفي الجبرت ،بينما تناول المبح

اليال

األحكام

الرابص األحكام الصادرة بعدم االختصاص واإلحالة إلى

المحكمة المختصة.

 -1د .عبد الحميد الشواربي ،طرق الطعن في األحكام المدنية والجنائية ،منشنة المعارف ،اإلسكندرية0226 ،م ،ص.611
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المبحث األول :األحكام الوقتية والمستعجلة
يقصد باألحكام الوقتية والمستعجلة تلك األحكام الصادرة في دعاوى الحماية القضائية
الوقتية والتي تهدف إلى اتخا إجراا م قت إلى أن يتم الفصل في موضوع النزاع ،ويهدف
اإلجراا الم قت إلى حماية الحع الموضوعي والحفاظ عليه ،إلى أن يحصل صاحب المصلحة
على حكم في الموضوع ييبت حقه بصفة قاطعة ،ومص وجود الفارق بين األحكام الوقتية ،واألحكام
المستعجلة يرى بع

()1

الفقه

أن الطلب الوقتي يهدف إلى الحصول على مجرد حكم وقتي كطلب

تعيين حارس ،وضص مال تحت يد أمينة ،وضص أختام على مكان تواجد المال الحكم بتحديد تاريخ
التوقف عن الدفص في القانون التجارت .في حين أن الطلب المستعجل يتضمن عنصر االستعجال
كالحكم المستعجل بالحجز على بضاعة قبل بيعها أو الحكم بمنص مدين من السفر ،وذ ه األحكام
تقبل الطعن المباشر إ ا كانت صادرة في خصومة ما زالت قائمة أمام محكمة الموضوع ،و لك
حين يقدم ذ ا الطلب ،أو اك بصفة عارضة .فه ه األحكام لها كيان خاص بها ،وذي تسبب ضررا
مباشرا للخصم ألنها مشمولة بالنفا المعجل بقوة القانون فيقتضي األمر منم المحكوم عليه فرصة
الطعن فيها فورا(.)2
كما يشار إلى الطلب الوقتي أو الدعوى الوقتية بننها الدعوى التي يسعى فيها المدعي إلى
تيبيت تاريخ أو وقت معين كتاريخ ميالد أو تاريخ بلوغ أو موعد توقف التاجر عن الدفص ،وقد
درج القضاا على الخلط بين الطلبات المستعجلة والطلبات الوقتية فتارة يطلع لفظ الطلبات الوقتية
ويقصد به الطلبات الوقتية وتارة يطلع لفظ الطلبات الوقتية ويقصد به الطلبات المستعجلة(.)3

 -1د .نبيل أسماعيل عمر ،الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية :االختصاص -الدعاوت -الخصوم ،دار الجامعة الجديدة
للنشر ،اإلسكندرية8116 ،م ،ص.602
 -2د .أمينة النمر ،مناط االختصاص والحكم في الدعاوت المستعجلة ،رسالة ماجستير ،اإلسكندرية0265 ،م ،ص.52
 -3أمينة النمر ،قوانين المرافعات :المدخل لدراسة قوانين المرافعات ،الكتاب األول ،م سسة اليقافة الجامعية ،القاذرة0228 ،م،
ص.826
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والطلب الوقتي ذو مجرد طلب بهجراا وقتي فهن الطلب المستعجل يزيد بتوافر عنصر االستعجال
في صدده ويصدر في الطلب الوقتي حكم وقتي بينما يصدر في الياني حكم مستعجل فالحكم الوقتي
قد ال يكون مستعجل.
ويعتبر الطعن باالستئناف في األحكام المستعجلة جائز وأيا كانت المحكمة التي أصدرتها
( ،)1وفع ما نصت عليه المادة (أ )2()882/من قانون اإلجرااات المدنية اإلماراتي.
إن القاعدة الواردة في المادة ( )052مكررا من قانون اإلجرااات المدنية لدولة اإلمارات
( ،)3ال تعتبر استيناا على القاعدة العامة في األحكام المستعجلة والتي تربط قابلية الحكم للطعن فيه
به ا الطريع بقيمة الدعوى الصادر فيها ذ ا الحكم وإنما ذو مجرد تطبيع له ه القاعدة .واألساس
في لك يرجص إلى أن الطلب المستعجل ذو طلب غير مقدر القيمة ،وبالتالي فقيمته تنمينا قدره
 2000درذم ،ويكون الحكم الصادر فيه بالتالي قابال للطعن باالستئناف في جميص األحوال .وذ ا
التعليل يسرت سواا صدر الحكم المستعجل من قاضي األمور المستعجلة ،أو من محكمة
الموضوع في دعوى فرعية وتابعة للدعوى األصلية .كما يجب على الطاعن في حالة الطعن
باالستئناف في األحوال المنصوص عليها في المادة  052مكررا من قانون اإلجرااات المدنية ،أن
يودع خزانة المحكمة تنمينا قدره  2000درذم ،ويصادر ذ ا المبلغ إ ا حكم بعدم جواز

 -1د .نبيل أسماعيل عمر ،الوسيط في الط عن باالستئناف في المواد المدنية والتجارية ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،اإلسكندرية،
8112م ،ص.885
 -2المادة ( :)882النفا المعجل واجب بقوة القانون في األحوال اآلتية:
أ-األحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التـي أصدرتها.
 -3المادة ( )052مكررا ،مضافة بالقانون رقم ( )21لسنة  8115م ،والتي نصها" :يجوز استئناف األحكام الصادرة في حدود
النصاب االنتهائي من محاكم الدرجة األولى بسبب مخالفة قواعد االختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطالن في الحكم أو
بطالن في اإلجرااات أير في الحكم .ويجوز أيضا استئناف جميص األحكام في حدود النصاب االنتهائي إ ا كان الحكم صادرا على
خالف حكم سابع لم يحز قوة األمر المقضي وفي ذ ه الحالة يعتبر الحكم السابع مستننفا بقوة القانون إ ا لم يكن قد صار انتهائيا عند
رفص االستئناف .وعلى المستننف في ذ ه األحوال أن يودع خزانة المحكمة االستئنافية عند تقديم االستئناف تنمينا قدره ألفا درذم،
ويكفي إيداع تنمين واحد في حالة تعدد الطاعنين إ ا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن .وال يقبل قلم الكتاب
صحيفة الطعن إ لم تصحب بما ييبت ذ ا اإليداع ويصادر التنمين بقوة القانون متى حكم بعدم جواز االستئناف".
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االستئناف ،ويرد إليه إ ا حكم لصالحه ،فه ا تعدد الطاعنون بصحيفة واحدة يكتفى بهيداع تنمين
واحد منهم ولو اختلفت أسباب الطعن.
وبناا على لك فالحكم المستعجل وإن صدر أيناا سير الدعوى فهنه يجوز الطعن فيه
مباشرة باالستئناف بغ

النظر عن قيمة الدعوى األصلية و لك في األحوال التي يصدر فيها

الحكم المستعجل من المحكمة التي تنظر الدعوى الموضوعية .فه ه األحكام ال يراعي بالنسبة
لقابليتها للطعن فيها باالستئناف قيمة الطلب األصلي.
إن القرارات المستعجلة التي يتخ ذا قاضي األمور المستعجلة وإن كان لها طابص التوقيت
وصيانة الدليل من الضياع .ذي في طبيعتها أحكام بالمعنى العام وتفصل في قضية متنازع عليها
بين الخصوم .وتصدر ذ ه األحكام عن سلطة قضائية وبمقتضى نصوص قانونية حددذا القانون.
ولكن قد يتجاوز القضاا المستعجل حدود صالحياته ويمس في أصل الحع أو لم تكن
ذناك حالة استعجال التخا تدبير أو إجراا معين.
أو أن طلبات المدعي طالب اإلجراا المستعجل بعيدة كل البعد عن الحقيقة والواقص ومجرد
أقاويل يقصد منها ضياع الوقت وعرقلة الحكم .فيبني قاضي األمور المستعجلة حكمه على ذ ه
األدلة .أو تكون محكمة األمور المستعجلة قد أخطنت في تقدير الحالة المعروضة أمامها.
أو قد يمتنص قاضي األمور المستعجلة عن اتخا إجراا معين تتطلبه السرعة الزائدة نظرا
اللتباس األمر عليه ،أو عدم قناعة من صدر الحكم المستعجل بحقه باإلجراا المتخ ضده.
أو قد يتعر

قاضي المستعجلة لمسائل ال يجوز له التعر

صالحياته كنن يكون قد تعر

لها متجاوزا ب لك حدود

لمسائل تتعلع باختصاص المحاكم الشرعية ميال.
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من أجل كل لك أتاح المشرع للخصوم إبداا دفوعهم وإيبات حقهم وإعطائهم فرصة يانية
من أجل إصالح الحكم الصادر بحقهم إ ا شابه عيب في الشكل أو الموضوع.
فجميص األحكام التي تصدرذا المحاكم في المواد المستعجلة قابلة لالستئناف ولو كان الحكم
الصادر في موضوع النزاع ال يقبل الطعن به ا الطريع ،ويكون الحكم المستعجل قابال لالستئناف
()1

سواا أكان الحكم صادرا بعدم اختصاص

القضاا المستعجل أو باتخا إجراا معين أو برف

الطلب المستعجل.
ويضص الحكم المستعجل طرفي الخصومة في وضص يابت واجب االحترام بمقتضى حجية
األمر المقضي بالنسبة لنفس الظروف التي أوجبته ول ات الموضوع ال ت كان محل البح

في

الحكم السابع صدوره مادام أنه لم يحصل تغيير مادت وقانوني في مركز الطرفين يسوغ إجراا
م قتا للحالة الطارئة الجديدة(.)2
وإ ا كانت قوة األمر المقضي ال تيبت إال لما ورد به المنطوق دون األسباب ،إال أنه إ ا
كانت األسباب قد تضمنت الفصل في بع

أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق فهن ما جاا

باألسباب يعد قضاا مرتبطا بالمنطوق ومكمال له ،ويكتسب ما له من قوة األمر المقضي( .)3ومن
المقرر أن األحكام التي تصدر في اإلجرااات المستعجلة وقتية إال أنها تقيد القضاا المستعجل
وتلزم طرفي الخصومة فليس لقاضي األمور المستعجلة أن يعدل عن قضائه السابع وليس ألت من
طرفي الخصومة أن يرفص دعوى يانية عن ات النزاع أمام المحكمة المستعجلة بقصد الوصول

 -1أبو الوفا ،مرجص سابع ،ص.822
 -2نق

مصرت ،جلسة 0255/08/88م السنة السادسة ،ص.0520

 -3نق

مصرت0221/2/80 ،م الطعن رقم  607لسنة  21ق.
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إلى حكم معدل للحكم األول ولكن استيناا من ذ ا األصل يجوز رفص ات النزاع أمام القضاا
المستعجل إ ا حصل تغير مادت أو قانوني في مركز الخصوم

(.)1

المبحث الثاني :األحكام الصادرة بوقف الدعوى
أجاز المشرع الطعن المباشر في ميل ذ ه األحكام دون انتظار للفصل في
الموضوع ،ودون انتظار لصدور الحكم المنهي للخصومة كلها ،يهدف إلى تحريك الخصومة
ومواالة السير فيها إ ا ما ألغي ذ ا الحكم في الطعن .ويقصد باألحكام الصادرة بالوقف :أن يكون
لدينا حكم صادر بوقف الدعوى كما في حالة الوقف التعليقى والوقف الجزائي ،أما الوقف بقوة
القانون والوقف االتفاقي فال يقبل الطعن من األصل ألن الوقف بقوة القانون ال يصدر به حكم ،إال
إ ا صدر حكم يقرر وقوعه .أما الوقف االتفاقي فهن الخصوم قد وافقوا على ذ ا الوقف وبالتالي
أسقطوا حقهم في الطعن عليه ،وذناك من يرى أن عبارة األحكام الصادرة بوقف الخصومة وردت
بشكل عام في المادة ( )050من قانون اإلجرااات المدنية ،وبالتالي فهي تشمل كل صور الوقف.
أما األحكام الصادرة برف

طلب الوقف فهي ال تقبل الطعن المباشر النتفاا العلة في ذ ا

الطعن( .)2وقد نصت المادة ( )050من قانون اإلجرااات المدنية اإلماراتي في نهايتها على جواز
الطعن في األحكام الصادرة بوقف الدعوى مباشرة باالستئناف .ومن المعروف أن وقف السير في
الخصومة في قانون اإلجرااات له أنواع متعددة تقسم بحسب سبب الوقف ،فوقف الخصومة قد يتم

 -1عز الدين الديناصورت ،حامد عكاز ،القضاا المستعجل وقضاا التنفي في ضوا الفقه والقضاا ،منشنة المعارف ،اإلسكندرية،
8112م ،ص.650
 -2د .نبيل أسماعيل عمر ،الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية :االختصاص-الدعاوت -الخصوم ،مرجص سابع ،ص.681
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بقوة القانون ،ميال لك ما تنص عليه المادة رقم ( )1()081من قانون اإلجرااات المدنية اإلماراتي
من أن تقديم طلب رد القاضي يوقف الدعوى األصلية إلى أن يحكم فيه نهائيا.
()2

وقد يرجص الوقف إلى اتفاق الخصوم كما ذو الحال في المادة ()010
اإلجرااات المدنية اإلماراتي .وقد يكون سبب الوقف ذو أعمال بع

من قانون

الجزااات التي تراذا

المحكمة ضرورية لحسن سير العدالة ،وقد يرجص أخيرا سبب الوقف إلى تقدير المحكمة بنن
الفصل في النزاع المطروح عليها يستوجب الفصل أوال في مسنلة يترتب على الفصل فيها حسم
النزاع المطروح عليها ،كما ذو الحال في وقف الخصومة لحين الفصل في مسنلة أولية تخرج عن
االختصاص النوعي للقاضي المطروح عليه النزاع.
والحكم الصادر بوقف الخصومة يعتبر أيضا حكما صادرا أيناا سير الدعوى ،وال تنتهي
به الخصومة حقا .ولما كانت الخصومة المحكوم بوقفها ال تنتهي ما دام الوقف ما زال قائما ،فهنه
من غير المعقول حرمان طالب الحماية القضائية من ذ ه الحماية بهلزامه بانتظار نهاية الخصومة
لكي يمكنه الطعن في حكم الوقف .فضال عن أن الطعن في األحكام الصادرة بالوقف ال يمزق
الخصومة وال ي ير في سيرذا تنييرا سلبيا ،بل على العكس فهن إلغاا حكم الوقف ي ير في سير
الخصومة تنييرا إيجابيا .ويالحظ أن إجازة االستئناف المباشر لألحكام الصادرة بوقف الخصومة
قاصر على األحكام الصادرة بهجابة طلب الوقف فقط ،وبالتالي فه ا االستيناا ال يمتد إلى الحكم
الصادر برف

طلب الوقف ال ت ال يقبل الطعن المباشر(.)3

 -1قانون اإلجرااات المدنية اإلماراتي ،رقم  00لسنة 0228م ،نص المادة ( :)081يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى
األصلية إلى أن يحكم فيه نهائيا ومص لك يجوز في حالة االستعجال -وبناا على طلب الخصم اآلخر  -ندب قا بدال ممن طلب
رده.
 -2قانون اإلجرااات المدنية اإلماراتي ،رقم  00لسنة 0228م ،نص المادة (-0 :)010يجوز وقف الدعوى إ ا اتفع الخصوم على
عدم السير فيها مدة ال تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة التفاقهم ،وال يكون له ا الوقف أير في أت ميعاد حتمي يكون
القانون قد حدده إلجراا ما .وال يجوز ألت من الطرفين أن يعجل الدعوى خالل تلك المدة إال بموافقة خصمه-8 .وإ ا لم يعجل أحد
الخصوم الدعوى خالل اليمانية أيام التالية لنهاية األجل اعتبر المدعي تاركا دعواه والمستننف تاركا استئنافه.
 -3د .نبيل أسماعيل عمر ،الوسيط في الطعن باالستئناف في المواد المدنية والتجارية ،مرجص سابع ،ص.256-255
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والواقص أن المشرع قد وفع في منص الطعن المباشر في األحكام التي ترف

اإليقاف عدا

الحاالت المستعجلة للوقف وال ت ينتج عنها حكما مستعجال وبالتالي يجوز الطعن فيه .أما األحكام
اإليقاف فه ه األحكام ليست لها خطورة األحكام التي تقرر اإليقاف ،وال يترتب عليها

التي ترف

نفس النتائج ،إ يكون للمحكوم عليه بالحكم بعدم اإليقاف فرصة الطعن في الحكم في الموضوع،
وإعادة طلب اإليقاف أمام محكمة الطعن(.)1

المبحث الثالث :األحكام القابلة للتنفيذ الجبري
ويقصد باألحكام القابلة للتنفي تلك األحكام التي يتم تنفي ذا جبرا بقوة القانون ،فه ا ما أمتنص
المدين من تنفي التزاماته اختياريا وطوعا لتتدخل السلطة القضائية -حسب األحوال-إلجرائه مادام
أن الدائن ال يستطيص اقتضاا حقه بنفسه ،وذ ا ما يسمى بالتنفي الجبرت .ويعرف التنفي الجبرت:
"ذو ال ت تجريه السلطات العامة تحت إشراف القضاا ورقابته بناا على طلب دائن بيده سند
مستوف لشروط خاصة بقصد استيفاا حقه اليابت في السند من المدين جبرا عنه"(.)2
كما يقصد به ه األحكام التي تقبل الطعن المباشر باالستئناف ،بغ

النظر عما إ ا كانت

تنهي أو ال تنهي الخصومة أمام المحكمة التي أصدرتها أحكام اإللزام الموضوعية التي تفصل في
شع من الموضوع متى كانت مشمولة بالنفا المعجل .ميال لك إ ا طلب شخص إلزام المستنجر
باألجرة والتعوي

 ،فصدر الحكم بهلزام ذ ا المستنجر باألجرة وكان ذ ا الحكم مشموال بالنفا

المعجل ،أو صادرا في حدود النصاب اإلنتهائي ،فهو ذنا يقبل الطعن المباشر باالستئناف أو
بالنق

(.)3

 -1أبو الوفا ،مرجص سابع ،ص.518
 -2أحمد أبو الوفا ،إجرااات التنفي في المواد المدنية والتجارية :بمقتضى قانون المحاكمات اللبناني الجديد رقم  21لسنة 0222م
ورقم  81لسنة  ،0222الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر0226 ،م ،ص.02
 -3وجدت راغب فهمي ،النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات ،منشاة المعارف ،اإلسكندرية0252 ،م ،ص.221
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إن الحكم في االستئناف برف

الدعوى وإلغاا الحكم االبتدائي ال ت أجاب المدعي إلى

طلبه وشموله بالنفا المعجل وإعادة الطلب االحتياطي إلى المحكمة االبتدائية للفصل فيه ،ميل ذ ا
الحكم يقبل الطعن المباشر ألنه قابل للتنفي الجبرت إلزالة يار تنفي الحكم االبتدائي( .)1وأن الحكم
الصادر في االستئناف بهلغاا شع من الحكم االبتدائي المشمول بالنفا المعجل ،مص ندب خبير
لبح

الشع اآلخر ،ذ ا الحكم يقبل الطعن المباشر ،ألنه قابل للتنفي الجبرت إلزالة يار ما تم

تنفي ه(.)2
يشترط إ ا في األحكام القابلة للتنفي الجبرت ،أن تكون فاصلة في أحد الطلبات أو في
جزا من الطلب .والحكمة من ذ ا االستيناا ذو أن انتظار الحكم المنهي يضر بالمحكوم عليه
بالحكم غير المنهي ،إ يتعر

فورا لتحمل إجرااات التنفي الجبرت(.)3

وبناا على لك فالحكم االبتدائي ولو كان حكما بهلزام ال يقبل الطعن المباشر فيه
باالستئناف ،طالما أن الخصومة ال تنتهي به ،ما لم يكن ذ ا الحكم مشموال بالنفا المعجل.
األحكام القابلة للتنفي الجبرت إ ا يجوز الطعن فيها مباشرة باالستئناف حتى ولو لم تنتهي
بها الخصومة .ويجب الطعن فورا في ذ ه األحكام في الميعاد الخاص بها ،وإال سقط الحع في
الطعن فيها .وإ ا سقط الحع في الطعن فيها فال يجوز بعد لك أن يطعن فيها بعد صدور الحكم
المنهي للخصومة في ميعاد الطعن الخاص به ا الحكم( .)4والحظ أن العبرة في تحديد طبيعة الحكم
من حي قابليته أو عدم قابليته للتنفي الجبرت تكون بالنظر إليه وقت صدوره ال في تاريخ الحع.

 - 1محكمة النق

المصرية ،نق

مدني 0252/ 00/ 85م رقم  221س  22ق.

 - 2محكمة النق

المصرية ،نق

مدني 0252/2/08م رقم  222س .26

 -3فتحي والي ،الوسيط في قانون القضاا المدني :قانون المرافعات المدنية والتجارية – وأذم التشريعات المكملة له ،دار النهضة
العربية ،القاذرة8112 ،م ،ص.562
 -4مجموعة النق

المصرت ،نق

مدني0251/2/08م ،س  ،80ص.285

72

نرى باختصار أن األحكام القابلة للتنفي الجبرت يجوز الطعن فيها مباشرة باالستئناف،
رغم أنها ال تنهي الخصومة ،وفقا للمادة ( )050قانون اإلجرااات المدنية اإلماراتي .وإ ا ما طعن
فيها باالستئناف ،فهنه حسب ذ ا الرأت ،يتعين على محكمة االستئناف أن تقتصر على مسنلة وقف
تنفي ذ ا الحكم فقط ،دون أن تتعر

لتناول الموضوع ،ألن في لك مراعاة لمحكمة االستيناا،

وما تقتضيه من اعتبارات.

المبحث الرابع :األحكام الصادرة بعدم االختصاص واإلحالة إلى المحكمة المختصة
استحد

المشرع بقانون اإلجرااات المدنية اإلماراتي رقم  00لسنة 0228م ذ ه الطائفة

من األحكام لينهي جدال طويال في الفقه ،تميل حول تحديد ما إ ا كان الحكم بعدم االختصاص
واإلحالة يعتبر منهيا لكل الخصومة أم غير منه لها .وكان الفقه قد انقسم إلى فريقين ( ،)1األول
يرى أن ميل ذ ه األحكام منهية للخصومة أمام المحكمة التي قضت بعدم االختصاص وبالتالي
يقبل الطعن المباشر .بينما ذب فريع خر ،ن يده ،إلى أن ميل ذ ه األحكام ال تنهي كل الخصومة
الستمرارذا أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى ،وبالتالي ال يقبل الطعن المباشر ،وك لك
تضاربت أحكام النق

في ذ ا الصدد.

وتم تعديل القانون ليصبم القانون االتحادت المعدل رقم  21لسنة 8115م .موافقا الرأت
القائل إليه بالنص الصريم على استيناا ذ ه األحكام من قاعدة منص الطعن المباشر ،وفي ميل ذ ه
الحالة يجب على المحكمة المحال إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل في الطعن.
ومن الطبيعي أن ميل ذ ا االستيناا سوف ي دت إلى إطالة أمد النزاع ألن الطعن
باالستئناف ميال في الحكم الصادر بعدم االختصاص يوجب وقف الدعوى أمام المحكمة المحال
إليها حتى يتم الفصل في الطعن .وبعد الفصل فهن الحكم الصادر في الطعن قد يقبل ذو أيضا طعنا
 - 1د .نبيل إسماعيل عمر ،الطعن باالستئناف وإجراااته ،منشنة المعارف ،اإلسكندرية0221 ،م ،ص 251وما بعدذا.
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جديدا ،وتظل الدعوى موقوفة في انتظار الفصل في الطعن الجديد .وإ ا ألغي الحكم الصادر في
الطعن في الحكم المطعون فيه .وقام الخصم بالطعن في ذ ا األخير ،فهن الطعن ي دت إلى وقف
تنفي ذ ا الحكم وبالتالي ال تعود الدعوى للسير فيها انتظارا للفصل في ذ ا الطعن الجديد(.)1
إن األحكام غير المنهية للخصومة إ ا كانت تقبل الطعن المباشر استقالال وفقا للمادة
( )050قانون اإلجرااات المدنية اإلماراتي ،فهن كانت من األحكام التي حددتها ذ ه المادة ،فهنها
ال تعتبر مستننفة مص الحكم المنهي للخصومة ويتعين استئنافها في الموعد المقرر قانونن .فه ا لم
تستننف في الميعاد اعتبرت نهائية وال تعتبر مستننفة مص الحكم المنهي للخصومة وعلى لك فال
يجوز لمحكمة االستئناف أن تنظر فيها وذ ا ال يمنص من أن الحكم الصادر استئنافيا في الحكم
المنهي للخصومة قد ي ير في الحكم الوقتي ال ت أصبم نهائيا بعدم استئنافه في الميعاد .كما لو
رفعت دعوى يبوت ملكية عقار وتقدم بطلب تبعي بفر

الحراسة ،يم قضي بعد لك بيبوت

الملكية فنستننف ذ ا الحكم األخير فقضت محكمة االستئناف بهلغائه وبرف

دعوى يبوت

الملكية ،فهن ذ ا الحكم ي ير على حكم الحراسة ال ت ينتهي بقوة القانون بانتهاا النزاع
قضاا .ك لك ال تعتبر مستننفة مص الحكم المنهي للخصومة األحكام التي است نفت بالفعل من قبل
عمال بالمادة ( )050من ات القانون ألن االستئناف بعد االستئناف ال يجوز.
ويالحظ أيضا أنه إ ا كانت األحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع سبع استئنافها
وقضي في االستئناف بقبولها أو برفضها حتى ولو كان لك على خالف في القانون فهنها ال تعد
مطروحة مص استئناف الحكم المنهي للخصومة ألنه سبع الفصل فيها .أما إ ا استننفت على استقالل
وقضي بعدم جواز استئنافها فهنها تعتبر مستننفة باستئناف الحكم المنهي للخصومة(.)2

 -1د .نبيل أسماعيل عمر ،الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية :االختصاص في الدعاوت والخصوم ،مرجص سابع،
ص.680
 -2طعن مصرت ،رقم  0602لسنة  60ق جلسة 0226 / 0 / 00م س  25ج  0ص.062
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القاعدة في القانون ،أن األحكام التي ال تفصل في موضوع الدعوى ال ت دت إلى انقضاا
حع الدعوى بشننه .فه ا قضت المحكمة بعدم اختصاصها ،فهنه فضال عن إلزام المدعي بالرسوم
()1

وبالمصاريف القضائية المنصوص عليه في المادة ()022

وما يليها من قانون اإلجرااات

المدنية اإلماراتي ،فهنه قد يضطر إلى رفص دعواه من جديد أمام المحكمة المختصة( .)2وال يخفى
أن مسائل االختصاص قد تبلغ من الدقة والتعقيد ما يجعل المدعي في حيرة من أمره بشنن
المحكمة المختصة.
وقد تنكر كل محكمة اختصاصها فال يجد محكمة تنظر دعواه مما قد يميل صورة من
صور التنازع السلبي على االختصاص .وفي ات الوقت مصادرة حع الحماية القضائية التي
يكلفها له المشرع .وتفاديا لتلك النتيجة غير المرغوب فيها أوجب المشرع على المحكمة التي تنمر
بعدم اختصاصها بهحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة (مادة  8/25إجرااات مدني)(.)3
وقد يار التسا ل حول مدى إمكانية الطعن المباشر في الحكم الصادر بعدم االختصاص
واإلحالة إلى المحكمة المختصة السيما وأن المادة ( )050من قانون اإلجرااات المدنية
اإلماراتية ،قبل تعديلها لم تكن تتضمن ذ ه الحالة من بين الحاالت المستيناة التي يجوز فيها الطعن
على استقالل عن الحكم المنهي للخصومة ،مما كانت مجاال الجتهادات الفقه والقضاا حولها.
وال يقبل الطعن المباشر إال بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ،حي

ال تندرج

ضمن الحاالت المستيناة التي عددتها ( )050من قانون اإلجرااات المدنية اإلماراتية .كما أن
 -1قانون اإلجرااات المدنية اإلماراتي ،رقم  00لسنة 0228م ،نص المادة ( -0 :)022يجب على المحكمة عند إصدار الحكم ال ت
تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاا نفسها في مصروفات الدعوى -8 .ويحكم بمصروفات الدعوى على الخصم المحكوم
عليه فيها ويدخل في حساب المصروفات مقابل أتعاب المحاماة إ ا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بتقسيم المصروفات بالتساوت أو
بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة ،وال يلزمون بالتضامن إال إ ا كانوا متضامنين في التزاماتهم
المقضي به -2 .ويحكم بمصروفات التدخل على المتدخل أن كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برف طلباته.
 -2أحمد ماذر ،يوسف أبو زيد :أصول وقواعد ،ص 228رقم  .228وأيضا أعمال القاضي التي تحوز الحجية رقم  66وما بعده.
 -3قانون اإلجرااات المدنية اإلماراتي ،رقم  00لسنة 0228م ،نص المادة ( -0 :)25الدفص بعدم اختصاص المحكمة النتفاا واليتها
أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز إبدا ه في أية حالة كانت عليها الدعوى ،وتحكم به المحكمة من تلقاا نفسها -8 .وإ ا قضت
المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها أن تنمر بهحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة وعلى قلم كتاب المحكمة إعالن
الخصوم بالحكم.
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الحكم الصادر بعدم االختصاص دون إحالة ذو حكم منه للخصومة فيقبل الطعن فيه باعتباره
ك لك .أما إ ا اقترن الحكم بعدم االختصاص بالحكم باإلحالة ،فهنا أنقسم الفقه سابقا إلى:
فقد ذب رأت أول( ،)1إلى عدم جواز الطعن المباشر .و لك ألن ذ ا الحكم وإن كان منهيا
للخصومة أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى .إال أنها تنقل الدعوى بحالتها إلى المحكمة
المحال إليها الدعوى ،أت باإلجرااات التي تمت فيها ومن النقطة التي توقفت عندذا ومن يم فال
يقبل الطعن الفورت .سواا شمل الحكم الدعوى برمتها أو بجزا منها أو كان الحكم الصادر بعدم
االختصاص يتعلع وحسب بجزا من النزاع دون أن يتضمن إحالة ذ ا الجزا إلى المحكمة
المختصة( .)2وذ ا الحكم ال ينهي الخصومة برمتها وإن كان قد أنهى النزاع بالنسبة إليه فقط.
وقد ذب رأت الياني( ،)3جواز الطعن المباشر في الحكم بعدم االختصاص واإلحالة و لك
على تقدير أنه حكم منه للخصومة برمتها .ألنه ال يستبقي شيئا أمام المحكمة التي أصدرته ولن
يعقبه حكم خر في موضوعها .إ يجب النظر إلى األحكام التي تنهي الخصومة بالفعل أمام
المحكمة التي أصدرت الحكم سواا كانت محكمة ابتدائية واستئنافية ،وسواا صدر الحكم بشنن
النزاع كله أو اقتصر على جزا منه مص استبقاا األجزاا األخرى للفصل فيها .إ ال يصم القول
بننه حكم منه للخصومة وفي ات الوقت نقرر أنه ال يقبل الطعن الفورت .وله ا فهن عدم الطعن
في ذ ا الحكم فور صدوره وفي ميعاد االستئناف الخاص به يجعله حائزا لقوة األمر المقضي وال

 -1أبو الوفا :نظرية األحكام ص .652 – 658وجدت راغب :التنفي ص .825نق
لسنة 22ق.

مدني  81يناير 0252م الطعن رقم 222

 -2د .أحمد مسلم :أصول المرافعات ،دار الفكر العربي ،القاذرة0252 ،م ،ص ،821رقم  .862محكمة النق
مدني ،الطعن رقم  ،222تاريخ الطعن 81 :يناير 0252م لسنة  22ق.

المصرية ،نق

 -3د .رمزت سيف ،الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ،دار النهضة العربية ،القاذرة ،ط 0251 ،2م ،ص.228
رقم .282
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يعتبر ما قضى به مستننفا مص االستئناف المرفوع على الحكم المنهي للخصومة( ،)1وفقا ألحكام
المادة ( )2()5/065قانون اإلجرااات المدنية اإلماراتي.

 -1عبد الباسط جميعي ،نظرية االختصاص في قانون المرافعات الجديد وتعديالته ،دار الفكر العربي ،القاذرة0255 ،م ،ص001
وما بعدذا.
 -2قانون اإلجرااات المدنية اإلماراتي ،رقم  00لسنة 0228م ،نص المادة ( -5…..:)165واستئناف الحكم المنهي للخصومة
يستتبص حتما استئناف جميص األحكام التي سبع صدورذا في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة مص مراعاة ما نص عليه في الفقرة
( )0من ذ ه المادة.
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الخاتمة
من خالل ما تم دراسته حول موضوع الطعن المباشر في األحكام القضائية ،وما تم
تقسيمه وتفريده واستعراضه من النصوص القانونية التي تناولت ذ ا الجانب ،وقد أوضحنا الفرق
بين الطعن المباشر وغير المباشر في األحكام القضائية ،وموقف المشرع اإلماراتي تجاه حع
األفراد في التقاضي وتحديدا الطعن في األحكام ،وكان محور دراستنا حول ما نصت عليه المادة
( ) 050من قانون اإلجرااات المدنية االتحادت عدم جواز الطعن في األحكام التي تصدر أيناا
سير الدعوى وال تنتهي بها الخصومة إال بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها و لك فيما عدا
األحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى واألحكام القابلة للتنفي الجبرت واألحكام
الصادرة بعدم االختصاص وك لك األحكام الصادرة باالختصاص إ ا لم يكن للمحكمة والية الحكم
في الدعوى.
وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،وتم طرح بع

التوصيات فيما يتعلع بالنتائج التي

تم التوصل إليها:

أوال ا :النتائج
 .0الحكم ال ت ينهي كل الخصومة أمام المحكمة يقبل الطعن المباشر ولو لم يكن قابال للتنفي
الجبرت.
 .8توصلنا إلى أن الحكم القضائي يتم بالتخليص البسيط للعملية القضائية عن طريع القرار
الحاسم ال ت ينهيها ،وذو ما يترقبه الخصوم لحظة بلحظة ،وبه ترفص المحكمة يدذا عن
الدعوى النتهاا دورذا.
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 .2أن الحكم القضائي ذو القرار الصادر من شخص مزود بوالية القضاا ،وبما له من سلطة
قضائية ،في نزاع مطروح عليه ،بهدف حسم ذ ا النزاع سواا في الموضوع أو في
اإلجرااات ويصدر في شكل مكتوب.
 .2يتضم أن الحكم القضائي مزدوج :إجرائي وموضوعي ،وأحيانا يجتمص في الحكم الواحد
الصفتين حي

يكون صادرا في الموضوع وفي اإلجرااات في وقت واحد كاألحكام

المختلطة.
 .5تعالج المادة رقم ( )050من قانون اإلجرااات المدنية اإلماراتي قابلية األحكام التي ال
تنتهي بها الخصومة للطعن المباشر باالستئناف ،أو بنت طريع من طرق الطعن .وشرط
إعمال ذ ه المادة ،أال يكون للطلب الصادر فيه الحكم ،قبل الفصل في الموضوع ،كيانا
مستقال عن الطلب األصلي ،وبما أن الطلب المستعجل له كيان مستقل عن الطلب
األصلي ،فهو يقدر من حي

القابلية لالستئناف تقديرا مستقال دون اعتداد بقيمة الدعوى

األصلية.
 .6تعالج المادة  052من قانون اإلجرااات المدنية اإلماراتي قابلية األحكام المستعجلة للطعن
بغ

النظر عن قيمتها ،ولكن أ ا صادفنا أن العمل في دعوى موضوعية بحسب قيمتها

ال تقبل الطعن فيها باالستئناف ،فننه يصدر بمناسبتها حكم مستعجل يكون قابال للطعن فيه
باالستئناف بصفة مطلقة ،والحكمة في لك ترجص العتبارات السياسة التشريعية التي بناا
عليها شيد نظام القضاا المستعجل.
 .5تبين لنا أن األحكام القابلة للتنفي الجبرت يجوز الطعن فيها مباشرة باالستئناف ،حتى ولو
لم تنتهي بها الخصومة.
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 .2تبين لنا أن الطعن في األحكام القابلة للتنفي الجبرت باالستئناف يتعين على محكمة
االستئناف أن تقتصر على مسنلة وقف تنفي ذ ا الحكم فقط ،دون أن تتعر

لتناول

الموضوع ،ألن في لك مراعاة لمحكمة االستيناا ،وما تفتضيه من اعتبارات.
 .2من أجل أن يكون الحكم منهي للخصومة فال بد أن نكون بصدد قضاا في خصومة وأن
يتمخ

ذ ا القضاا عن حكم وضص نهاية لها.

 .01يضص الحكم المستعجل طرفي الخصومة في وضص يابت واجب االحترام بمقتضى حجية
األمر المقضي بالنسبة لنفس الظروف التي أوجبته ول ات الموضوع ال ت كان محل
البح

في الحكم السابع صدوره مادام أنه لم يحصل تغيير مادت وقانوني في مركز

الطرفين يسوغ إجراا م قتا للحالة الطارئة الجديدة.
 .00إ ا قضت محكمة الطعن بهيقاف تنفي الحكم المطعون فيه فال محل الستمرارذا في نظر
موضوع الطعن لما في لك من تجاوز لحكمة االستيناا وما تقتضيه من ضرورة
بالطعن عند الحد ال ت يحقع غر

المشرع.

 .08توصلنا إلى اعت بار قوة األمر المقضي تنتي صفة ألحكام قضائية نهاية موضوعية ،ونتج
عنها عدم جواز الطعن في األحكام بالطرق الطعن العادية ،كما ال يجوز إعادة نظره
مجددا من نفس المحكمة التي قامت بهصدار لك الحكم بغير طريع الطعن.

ثانيا ا :التوصيات
 .0نوصي بالمشرع اإلماراتي بفرد نص تشريعي للفصل في مدى جواز الحكم بعدم
االختصاص حتى وأن صدر الحكم في قضايا المخالفات أو قضايا الجنم ،فلم يورد
المشرع اإلماراتي إمكانية الطعن بالطريع االستينائي في الحكم ال ت قضي بعدم
اختصاص المحكمة.
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 .8نوصي بالمشرع اإلماراتي في أذمية موضوع مدى إمكانية جواز استئناف الحكم الصادر
في البرااة فيما يتعلع بطرف المدعي المدني في مجال الدعاوت المدنية ،على اعتبار أن
صفة التبعية المرتبطة بين الدعاوت العمومية والمدنية في الحالة التي ينتفي فيها الخصم
األساسي وذو المدعي المدني.
 .2نوصي بالطعن باالستيناا على الحكم الصلحي النهائي فيما لو تناق

مص حكم أخر ،فقد

تبين لنا أن الطعن باالستئناف جائز على األحكام القضائية في الحالة التي يكون فيها الحكم
الصادر خالف حكم سابع وال ت يمتلك قوة األمر المقضي فيه.
 .2نوصي بتعميم أسباب الطعن بالنق

على أن تكون شاملة لجميص األحكام التي تصدر من

محاكم الدرجة اليانية ،وب لك يمكن الطعن عن طريع النق

باألحكام النهائية الصادرة

عن محاكم الدرجة اليانية وفع ما تقدرذا المحكمة من أحوال منوطة بها.
 .5أقترح أنه في حال مراجعة األحكام من طرف الخصم ال ت يحع له لك قانونيا أت الطعن
في األحكام أو القرارات أو األوامر التي يجيز القانون الطعن فيها ،التي ال ينص القانون
فيها على االستعانة بمحامي أن يستعين الخصم بمحامي من أجل مراجعة أت للطعن في
تلك األحكام أو القرارات أو األوامر.
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قائمـة المراجع
أ-

المراجع العربية
أوالا :الكتب

 .0إبراذيم حرب محيسن ،نظرية الطعن المباشر ،مجلة الحقوق ،جامعة البحرين ،المجلد
السابص ،العدد الياني ،يوليو 8101م.
 .8أحمد أبو الوفا ،نظرية األحكام في قانون المرافعات المدنية والتجارية ،ط ) (4منشنة
المعارف ،اإلسكندرية0221 ،م ،بند .252
 .2أحمد ذندت ،قانون المرافعات المدنية والتجارية -الخصومة والحكم والطعن ،الجزا
الياني ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية0225 ،م.
 .2أحمد السيد صاوت ،الوسيط في شرح قانون المرافعات0222 ،م – 8111م.
 .5أحمد مليجي ،الطعن باالستئناف ،دار الفكر العربي ،القاذرة ،الطبعة اليانية0252 ،م
 .6أحمد السيد صاوت ،الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ،دار النهضة
العربية ،القاذرة8111 ،م.
 .5أحمد مسلم :أصول المرافعات ،دار الفكر العربي ،القاذرة0252 ،م.
 .2أيمن ممدوح محمد الفاعورت ،أسباب انقضاا الخصومة ،ط ،0عمان :دار زذران للنشر
والتوزيص8108 ،م.
 .2أمينة النمر ،مناط االختصاص والحكم في الدعاوت المستعجلة ،رسالة ماجستير،
اإلسكندرية0265 ،م.
 .01أمينة النمر ،قوانين المرافعات :المدخل لدراسة قوانين المرافعات ،الكتاب األول،
م سسة اليقافة الجامعية ،القاذرة0228 ،م.
 .00دم وذيب النداوت ،المرافعات المدنية ،ط ،2العاتك لصناعة الكتاب ،القاذرة8100 ،م.
 .08جورج حزبون ورضوان عبيدات ،إلزامية قرارات التحكيم وقوتها التنفي ية في التحكيم
المحلي والدولي ،مجلة الشريعة والقانون ،العدد السادس والعشرون ،إبريل 8116م.
 .02حسن األنصارت نيداني ،مبدأ وحدة الخصومة ونطاقه في قانون المرافعات ،دار الجامعة
الجديدة ،اإلسكندرية0222 ،م.
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 .02رمزت سيف ،الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ،دار النهضة
العربية ،القاذرة ،ط 0251 ،2م.
 .05عبد الناصر موسى أبو البصل ،نظرية الحكم القضائي بالشريعة والقانون ،دار النفائس
للنشر والتوزيص ،األردن8111 ،م
 .06عبد الحميد الشواربي ،طرق الطعن في األحكام المدنية والجنائية ،منشنة المصارف،
اإلسكندرية ،مصر0226 ،م.
 .05عبد الباسط جميعي ،نظرية االختصاص في قانون المرافعات الجديد وتعديالته ،دار
الفكر العربي ،القاذرة0255 ،م.
 .02عمار سعدون المشهداني ،نطاق استنفا والية القاضي المدني ،مجلة كلية القانون للعلوم
القانونية والسياسية ،المجلد الرابص ،الجزا الياني ،جامعة كركوك ،العراق8105 ،م.
 .02عز الدين الديناصورت ،د .حامد عكاز ،التعليع على قانون المرافعات :متضمنا خر
التعديالت و راا الفقهاا وأحد أحكام النق  ،ط ،8نادت القضاة ،القاذرة0228 ،م.
 .81فتحي والي ،الوسيط في قانون القضاا المدني :قانون المرافعات المدنية والتجارية –
وأذم التشريعات المكملة له ،دار النهضة العربية ،القاذرة8112 ،م.
 .80نبيل أسماعيل عمر ،الوسيط في الطعن باالستئناف في المواد المدنية والتجارية ،دار
الجامعة الجديدة للنشر ،اإلسكندرية8112 ،م.
 .88نبيل إسماعيل عمر ،قانون المرافعات المدنية والتجارية :نظرية الدعوى ،االختصاص،
الخصومة ،الحكم ،طرق الطعن ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،اإلسكندرية ،مصر،
0222م.
 .82نبيل عمر ،إجرااات التنفي في المواد المدنية والتجارية ،ط أولى 0252م.
 .82نبيل عمر ،النظرية العامة للطعن بالنق

 ،منشنة المعارف0221 ،م.

 .85نبيل إسماعيل عمر ،الوسيط في الطعن باالستئناف في المواد المدنية والتجارية ،دار
الجامعة الجديدة للنشر ،االسكندرية8112 ،م.
 .86نبيل إسماعيل عمر ،النظرية العامة للطعن بالنق
0221م.

 ،منشنة المعارف للنشر ،اإلسكندرية،

 .85نبيل إسماعيل عمر ،الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية :اختصاص الدعاوت
والخصوم ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،اإلسكندرية811 ،م.
 .82محمد محمود إبراذيم ،معيار األحكام الغير مهنية للخصومة0225 ،م – 0226م.
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 .82محمد عبد الحميد محمد الخطيب ،دراسات ،علوم الشريعة والقانون ،المجلد ،20
ملحع8102 ،0م.
 .21محمد إبراذيم ،معيار األحكام الغير منهية للخصومة :على ضوا الفقه وقضاا النق
دار الفكر العربي0226 ،م.

،

 .20وجدت راغب فهمي ،حول جواز الطعن المباشر في األحكام الصادرة في طلبات وقت
النفا المعجل ،مجلة العلوم القانونية االقتصادية0255 ،م.
 .28وجدت راغب فهمي ،النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات ،منشآه
المعارف ،اإلسكندرية0252 ،م.

ثانيا ا :المجالت
 .0مجلة األحكام العدلية ،مادة ( .)0526وقد فرقت مجلة األحكام العدلية في الم ذب
ارة َع ْن قَ ْ
اضي
ط ِص ْالقَ ِ
الحنفي بين نوعين من القضاا .المادة (ْ )0526الح ْكم ذ َو ِعبَ َ
وم ِب ِه
َاص َمةَ َو َحس ِْم ِه إيَّاذَا َوذ َو َعلَى قِ ْس َمي ِْن ْ :ال ِقسْم ْاأل َ َّول :ذ َو ْإلزَ ام ْالقَ ِ
ْالمخ ِ
اضي ْال َم ْحك َ
ْط ال َّ
ش ْي َا الَّ ِت ا َّد َعى بِ ِه َعلَيْك َويقَال لَه
وم َعلَ ْي ِه بِ َك َالم َكقَ ْو ِل ِه َح َك ْمت أ َ ْو أَع ِ
َعلَى ْال َمحْ ك ِ
ضي ْالم َّد ِعي َع ْن ْالمنَازَ َع ِة
اإل ْلزَ ِام َوقَ َ
قَ َ
قَ .و ْال ِقسْم اليَّانِي :ذ َو َم ْنص ْالقَا ِ
ضاا ْ ِ
ضاا ِاال ْستِحْ قَا ِ
ضاا الت َّ ْر ِك.
ْس لَك َح ٌّع أ َ ْو أ َ ْنتَ َم ْمنوع َع ْن ْالمنَازَ َع ِة َويقَال ِل َه َا قَ َ
بِ َك َالم َكقَ ْو ِل ِه لَي َ
 .8المجلة القانونية ،الدفص بقوة القضية المقضية الدفص بعدم جواز نظر الدعوى لسبع الفصل
فيها معالجة قضائية ،بقلم قاضي محكمة بداية عمان8108 ،م ،ص.2
 .2مجلس وزراا العدل العرب :المركز العربي للبحو القانونية والقضائية ،ورقة عمل
بعنوان :طرق الطعن غير العادية في األحكام اإلدارية مقدمة إلى الم تمر الخامس
لر ساا المحاكم اإلدارية في الدول العربية المنعقد في بيروت في الفترة ما بين
5ـ8105/2/2م.
ب -المراجع اإلنكليزية
Foyer. De L” autorite de la chose jugeeen matiere en civile .0
Essaid “une defintion. These.Paris 1957.
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